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الموخص
تتناول األطروحة جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية المنصوص عليفا في المادة
( )21من المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2102بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المساااااتحدثة التي انتشااااارت انتشاااااارا ً ساااااريعا ً نظرا ً للتقدم
التكنولوجي والتطور في وساااائل اإلتصاااال الحديثة وما توفره من سااارعة وسااافولة انتشاااار األخبار
وانتقال المعلومات ،حيد أصب البعض يستخدم هذه الوسائل في سب وقذف الغير أو خدش شرفه
أو اعتباره.
وتنبع أهمية هذا الموضااوم من ضاارورة معرفة األحكام القانونية المتعلقة بجريمتي السااب
والقذف بالوسائل اإللكترونية خصوصا ً أنفا من الجرائم المستحدثة ولم يتم دراستفا بشكل واسع من
قبل الباحثين حتى أنه يكاد يندر وجود دراسااات متخصااصااة سااابقة في هذا الموضااوم ربما اعتقادا ً
من الباحثين أن هذه الجريمة ترد على قانون العقوبات اإلتحادب.
وقد ساااعت هذه الدراساااة إلى توضاااي جريمتي الساااب والقذف من خحل تقسااايم البحد إلى
فصاالين :يتناول األول منفما البحد في األحكام الموضااوعية لفذه الجريمة ويشاامل توضااي كحً من
الركن المادب ،والركن المعنوب ،ثم توضي أحكام العقاب على هذه الجريمة.
ويتناول الهصل الثاني األحكام اإلجرائية لجريمتي السب والقذف ،وذلك من خحل البحد
في الشكوى كقيد عام على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية.ثم البحد في اإلختصاص
القضائي في هذه الجريمة وطرق اإلثبات فيفا.
وخلصت الدراسة إلى التأكيد على أهمية التركيز على التوعية بفذا النوم من الجرائم
وضرورة تدريب وزيادة كهاءة العاملين في ضبط هذه الجرائم وتحقيقفا تماشيا ً مع التطور
التكنولوجي في وسائل التقنية الحديثة ،وضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة لما
تشكله من خطر جسيم وأثر بالغ على شرف وإعتبار المجني عليفم.
نومات اللحث الر يسية :السب ،القذف ،جرائم تقنية المعلومات.
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العنوان والموخص لالوغة ارن ويعية
The Criminal liability of Swearing and Invectiveness Crime using
the Electronic Means Based on the Law No. (5) 2012
Abstract
This thesis deals with swearing and invectiveness crime according to the
Combat the Information Technology crimes law, Article (5).
This crime can be considered as one of an Innovative crimes, which is rapidly
spread, due to the technology development and the communications, which has been
used to commit swearing and invectiveness crime.
The importance of this study refers to the need of knowing the legal provisions
relating to the crime of swearing and invectivness using electronic means, as one of
the Innovative crimes, and have not been studied extensively by researchers, so that
almost no previous specialized studies on this subject because of the belief that this
crime is reffered to the general rules.
This study aimed to clarify this crime by dividing the research into two
chapters: the first one deals with the substantive provisions of this crime and includes
clarifying both the physical element and the moral pillar, and then clarifying the
punishment provisions for this crime.
The second chapter deals with the procedural provisions of this crime, by
examining the complaint as a general restriction on the Public Prosecution in initiating
the penal action. Then, the investigation of the jurisdiction in this crime and the
methods of proof.
The study stressed the importance of focusing on awareness of this type of
crime and the need to train and increase the efficiency of those working in the control
of these crimes and achieve them in line with the technological development in the
means of modern technology, and the need to tighten the penalties for the perpetrators
of this crime, because it poses a serious danger and a great impact on the honor and
consideration of the victim.

keywords: Swearing, Innovative, Information Technology.
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شنر وبقرير
الحمد والشكر هلل سبحانه وتعالى عدد خلقه ورضى نهسه وزنة عرشه ومداد كلماته على
نعمه التي ال تعد وال تحصى ،والحمد هلل الذب أعانني على إتمام هذه الدراسة.
وعظيم الشكر والعرفان للدكتور هشام شحاته الذب كان له الهضل الكبير في إنجاز هذه
االطروحة.
والشكر موصول إلى أساتذتي الكرام أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون في جامعة
اإلمارات العربية المتحدة ،الذين لن أنسى فضلفم ما حييت على كل ما بذلوه وقدموه لي من مساعدة
ودعم.
واخيرا ً كل الشكر والتقدير لكل من ساهم وساعد بأب صورة في إتمام هذه الدراسة.
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المقرمة
يُعد الشاارف واالعتبار  1من أغلى ما يمتلكه كل إنسااان ويحرص على عدم االساااءة اليفما
أو المسااااس بفما ،وهذا ما حرصااات العديد من التشاااريعات في مختلف الدول على صاااونه وتجريم
المساااس به ،حيد أوردت نصااوصاا ً تجرم سااب األشااخاص أو قذففم أو القيام بما يخدش شاارففم أو
اعتبارهم .2
وقد جرم قانون العقوبات اإلماراتي رقم ( )3لعام  0917كل من رمى غيره ب حدى طرق
العحنية بما يخدش شرفه أو اعتباره أو قام بسبه أو قذفه بأب وسيلة كانت  ،3باعتبارها من الجرائم
الواقعة على شااارف واعتبار اإلنساااان وتؤثر على سااامعته بين أهله والمجتمع وتعرضاااه إلى بغض

 -1يرى الهقه المصرب أن للشرف واالعتبار معنيين ،أحدهما يغلب عليه الطابع الموضوعي ،واآلخر يغلب عليه الطابع
الشخصي .فيعرف الشرف من الناحية الموضوعية على أنه المكانة التي يحتلفا كل شخص في المجتمع وما يتهرم عنفا
من حا في أن يعامل على النحو الذب يتها مع هذه المكانة ،أب أن يعطى الثقة واالحترام اللذين تقتضيفا مكانته االجتماعية،
أما الشرف أو االعتبار من الناحية الشخصية ،ففو شعور كل شخص بكرامته وإحساسه بأنه يستحا من أفراد المجتمع
معاملةً واحتراما ً متهقين مع هذا الشعور .أنظر :د .كامل السعيد ،الجرائم الواقعة على الشرف والحرية ،دراسة تحليلية
مقارنة ،الدار العلمية الدولية ،ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،2112 ،ص ،00د.محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات
القسم الخاص ،دار النفضة العربية ،0911 ،ص.397
 -2أنظر :المادة ( ،)3الهقرة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودب الصادر في 0121/3/1هـ ،المادة
 315من قانون العقوبات االردني رقم ( )03لسنة .0931
 -3المادة ( )370من قانون العقوبات اإلماراتي رقم ( )3لسنة  0917نصت على أنه "مع عدم اإلخحل بأركان وشرائط
جريمة القذف المعاقب عليفا حداً ،يعاقب من امتنع توقيع حد القذف في شأنه بحسب وصف الجريمة وفقا ً ألحكام المواد
التالية".
 المادة ( 0917 )372نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين أو بالغرامة التي ال تجاوز عشرين ألفدرهم من أسند إلى غيره ب حدى طرق العحنية واقعة من شأنفا أن تجعله مححً للعقاب أو لحزدراء ،وتكون العقوبة الحبس
والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حا موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة
تأدية الوظيهة أو الخدمة العامة ،أو كان ماسا ً بالعرض أو خادشا ً لسمعة العائحت أو كان ملحوظا ً فيه تحقيا غرض غير
مشروم ،وإذا وقع القذف بطريا النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عُد ذلك ظرفا ً مشدداً".
 المادة ( )373نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز عشرة آالف درهم منرمى غيره ب حدى طرق العحنية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة .وتكون العقوبة
الحبس مدة ال تزيد عن سنتين والغرامة التي ال تجاوز عشرين ألف درهم في الحالتين ،أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع
السب في حا موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيهة أو الخدمة العامة ،أو كان ماسا ً
بالعرض أو خادشا ً لسمعة العائحت أو كان ملحوظا ً فيه تحقيا غرض غير مشروم ،وإذا وقع السب بطريا النشر في
إحدى الصحف أو المطبوعات عُد ذلك ظرفا ً مشددا ً".
 المادة ( )371نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشفر أو بالغرامة التي ال تجاوز خمسة آالف درهمإذا وقع القذف أو السب بطريا الفاتف ،أو في مواجفة المجني عليه وبحضور غيره ،وتكون العقوبة الغرامة التي ال
تجاوز خمسة آالف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجفة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعد بفا إليه
بأية وسيلة كانت ،ويعد ظرفا ً مشددا ً إذا وقع القذف أو السب في الحاالت المبينة في الهقرتين السابقتين في حا موظف عام
أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيهة أو الخدمة العامة أو كان ماسا ً بالعرض أو خادشا ً لسمعة
العائحت أو كان ملحوظا ً فيه تحقيا غرض غير مشروم".
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الناس واحتقارهم ،خصوصا ً إذا عرف بأن الشرف واإلعتبار هو تلك المكانة اإلجتماعية التي يتمتع
بفا الشخص في المجتمع ،والتي تستمد من حصيلة ما تجمع لديه من صهات موروثة ومكتسبة ومن
عحقاته بغيره من أفراد المجتمع ،وتتعدد هذه المكانة بقدر عدد المجتمعات التي يرتادها ساااااااواء
كانت عائلية أو غيرها .1
ونظرا ً للتقدم التكنولوجي والتطور في وسااااااائل اإلتصااااااال الحديثة وما توفره من ساااااارعة
وسفولة انتشار األخبار وانتقال المعلومات فقد أصب البعض يستخدم هذه الوسائل في سب وقذف
الغير أو خدش شاارفه أو اعتباره ،األمر الذب حدا بالكثير من الدول إلى إصاادار تشااريعات خاصااة
بمكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت فيفا على تجريم السب والقذف بالوسائل االلكترونية.
وعليه فقد قام المشرم اإلماراتي بتجريم سب وقذف الغير أو خدش شرفه أو اعتباره من
خحل النص على ذلك في المادة ( )21من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ( )5لسنة

 ،2102التي جاء فيفا "مع عدم اإلخحل بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة اإلسحمية،
يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم وال تجاوز خمسمائة ألف درهم
أو ب حدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنفا أن تجعله مح ً
ح للعقاب أو
االزدراء من قبل اآلخرين ،وذلك ب ستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
ف ذا وقع السب أو القذف في حا موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله ُعد
ذلك ظرفاً مشدد ًا للجريمة".

 -1د .عزت حسنين ،جرائم اإلعتداء على الشرف واالعتبار بين الشريعة والقانون ،دار الناصر للنشر والتوريع ،الطبعة
األولى ،الرياض ،1984 ،ص.56
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أهمية الرراسة
تبرز أهمية هذه الدراساااة من الحاجة إلى معرفة األحكام القانونية المتعلقة بجريمتي الساااب
والقذف بالوسائل اإللكترونية خصوصا ً مع ندرة الدراسات المتخصصة السابقة في هذا الموضوم
اعتقادا ً أن هذه الجريمة ترد إلى القواعد العامة ،ويمكن القول أن لفذه الدراساااااة أهمية بالغة ساااااواء
من الناحية النظرية أو الناحية العملية.
فمن الناحية النظرية تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي:
 .0أنه لم يتطرق لفا أب من الباحثين من قبل بالدراسة والتحليل في ضوء أحكام قانون مكافحة
جرائم تقنية المعلومات اعتقادا ً أن هذه الجريمة ترد إلى القواعد العامة.
 .2أنفا تهت المجال أمام الباحثين لتناول الموضوم من جميع الجوانب واألركان.
 .3أنفا تعمل على إثراء المكتبة القانونية من خحل بحد متخصاااص في جريمتي الساااب والقذف
بالوسائل اإللكترونية.
أما أهميتفا من الناحية العملية فتكمن فيما يلي:
 .0مسااااعدة القضااااء والجفات المختصاااة في تحديد أركان جريمتي الساااب والقذف بالوساااائل
اإللكترونية.
 .2يساعد هذا البحد في بيان وسائل اإلثبات الجنائي في الجريمة.
 .3تهيد هذه الدراسااااة في بيان الهرق بين جرائم السااااب والقذف اسااااتنادا ً للقواعد العامة لقانون
العقوبات وجريمتي السااااااااب والقذف المنصاااااااوص عليفا في قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات.
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مشنوة الرراسة
تكمن مشكلة هذه الدراسة في انتشار جريمتي السب والقذف عبر استخدام وسائل اإلتصال
الحديثة وما ترتب على ذلك من صاااعوبة إثبات هذا النوم من الجرائم نظرا ً للتطور التكنولوجي في
هذه الوساااااائل ،األمر الذب أتاح لكل الناس اساااااتخدام هذه التقنيات بحرية كبيرة وفي أغلب األحيان
بعيدا ً عن أية رقابة وبشكل يتعدى حدود الدول.

منهج الرراسة
اعتمدت هذه الدراسااااااة على المنفج الوصااااااهي التحليلي ،وذلك من خحل دراسااااااة تعريف
جريمتي الساااااااب والقذف ،وتحليل أركانفا وشاااااااروطفا وإجراءاتفا وعقوباتفا ،وموقف الهقه منفا
باإلضافة الى األحكام القضائية المتعلقة بفا.

صعولات الرراسة
 .0أن معظم المراجع القانونية المتعلقة بموضاااااوم الدراساااااة قد تناولت بالبحد وساااااائل تقنية
المعلومات بصهة عامة.
 .2ندرة األحكام القضائية المتعلقة بموضوم هذه الدراسة.

الرراسات السالقة
عثرت الباحثة على بعض الدراسات السابقة المتعلقة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
القديم الصاااادر عام  2113الذب لم يكن يتضااامن نصاااا ً خاصاااا ً بجريمتي الساااب والقذف ،ولم تعثر
الباحثة على أب دراسات حديثة استنادا ً إلى القانون رقم ( )5لسنة .2102
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النصوص القانونية المبعوقة لالرراسة
 .0المادة ( )21من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ( )5لسااااااانة  ،2102التي جاء

فيفا "مع عدم اإلخحل بأحكام جريمة القذف المقررة في الشاااااااريعة اإلساااااااحمية ،يعاقب
بالحبس والغرامة التي ال تقل عن مائتين وخمساااااين ألف درهم وال تجاوز خمسااااامائة ألف
درهم أو ب حدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أ سند إليه واقعة من شانفا أن تجعله
مح ً
ح للعقاب أو اإلزدراء من قبل اآلخرين ،وذلك ب ستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية
معلومات .ف ذا وقع السااب أو القذف في حا موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناساابة أو
عد ذلك ظرفاً مشدد ًا للجريمة".
بسبب تأدية عمله ُ

 .2المادة ( )372من قانون العقوبات رقم ( )3لسنة  0917التي تنص على أنه " يعاقب
بالحبس مدة ال تزيد على سنتين أو بالغرامة التي ال تجاوز عشرين ألف درهم من أسند إلى
غيره ب حدى طرق العحنية واقعة من شأنفا أن تجعله مح ً
ح للعقاب أو لحزدراء ،وتكون
العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حا موظف عام أو
مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيهة أو الخدمة العامة ،أو كان ماساً
بالعرض أو خدشاً لسمعة العائحت أو كان ملحوظاً فيه تحقيا غرض غير مشروم ،وإذا
وقع القذف بطريا النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدد ًا".

 .3المادة ( )373من قانون العقوبات رقم ( )3لسنة  0917التي تنص على أنه " يعاقب
بالحبس مدة ال تزيد عن سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز عشرة آالف درهم من رمى غيره
ب حدى طرق العحنية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عن سنتين والغرامة التي ال تجاوز عشرين ألف درهم
في الحالتين ،أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حا موظف عام أو مكلف بخدمة
عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيهة أو الخدمة العامة ،أو كان ماساً بالعرض أو
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خادشاً لسمعة العائحت أو كان ملحوظاً فيه تحقيا غرض غير مشروم ،وإذا وقع السب
عد ذلك ظرفاً مشدد ًا".
بطريا النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات ُ
وتجدر اإلشارة إلى أن اإلختحف بين النصوص السالف ذكرها إنما يقتصر على الوسيلة
التي يتم بفا فعل السب أو القذف.

خطة الرراسة
 .0الهصل األول :األحكام الموضوعية لجريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية.
 .2الهصل الثاني :األحكام اإلجرائية لجريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية.
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الفصل األول :األحنا الموضواية ل ريمب الس والقذف لالوسا ل ارلنبرونية
بمهير وبقسي :
تعتبر جريمتي السااااااب والقذف بالوسااااااائل اإللكترونية من الجرائم الواقعة على الشاااااارف
واإلعتبار ،وقد نص المشرم اإلماراتي على هذه الجريمة في المادة ( )21من المرسوم بقانون رقم
( )5لسنة  2102في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ومن خحل نص المادة المذكورة يححظ أن المشااااااارم قد جرم فعلي الساااااااب والقذف ،لذا
يقتضي تعريف هذه الجريمة أن نبين ماهية السب والقذف كل على حدة.
يعرف الهقه الساااب بأنه خدش شااارف واعتبار شاااخص عمدا ً دون أن يتضااامن ذلك إساااناد
واقعة معينة له  ،1أما القذف ففو إساااااناد واقعة محددة تساااااتوجب عقاب من تنساااااب إليه أو احتقاره
اسنادا ً علنيا ً عمديا ً .2

البمييع لين الس والقذف
يححظ هنا أن جريمة الساااب تتها مع جريمة القذف أن كحهما يمثحن إعتدا ًء على شااارف
واعتبار المجني عليه ،أما االختحف فيقع على الهعل المكون للجريمة موضاااااوم اإلساااااناد ،فجريمة
القذف ال تقع إال إذا أسند الجاني إلى المجني عليه واقعة معينة من شأنفا لو كانت صادقة أن توجب
العقاب ،على عكس جريمة الساااب التي ال تشاااتمل على إساااناد واقعة معينة ،بل تتحقا واقعة السااب
ب لصاااق صااهة أو عيب من شااأنفا خدش شاارف أو اعتبار المجني عليه دون أن يتضاامن ذلك إسااناد

 -1د.محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،دار النهضة العربية ،0822 ،ص.586
 -2د.محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص.506
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واقعه معينة إليه بل يتضااااااامن حكما عاما ً يمكن أن يمس المعتدى عليه في شااااااارفه أو اعتباره مما
يجعل الناس يميلون إلى تصديا نسبة الواقعة المحددة إليه .1
وتعتبر جريمة السب قائمة في حا المجني عليه بمجرد إلصاق بعض الكلمات أو العبارات
الخادشاااااة به والتي تقلل من احترامه ،فمثح يعد قذفا ً القول بأن فحن اختلس أموال الدولة ،بينما يعد
من قبيل ال سب القول بان فحن سارق ،ألن هذا اإلتفام ال يت ضمن إ سناد واقعة معينة بعكس جريمة
القذف.
وعحوة على ما تقدم ف ن جريمتي السااااب والقذف بالوسااااائل اإللكترونية تختلف في الغالب
عن جريمتي ال سب والقذف التقليدية ا ستنادا ُ للقواعد العامة وذلك الختحف و سيلة ارتكابفا وإثباتفا،
بحيد أن األولى ترتكب بوسااايلة إلكترونية ،وبذلك تكون هناك صاااعوبة في إثباتفا مقارنة بالجرائم
التقليدية التي يعد إثباتفا أسفل نسبياً.
لذا ف ن جريمتي الساااب والقذف بالوساااائل اإللكترونية تتسااام بسااامات خاصاااة تميزها عن
جريمتي الساااب والقذف التقليدية ،تتمثل في أنفا ترتكب بواساااطة وسااايلة إلكترونية قد ال تتوافر في
الجريمة التقليدية ،وأنفا يمكن أن تقع على أكثر من شكل؛ فقد تقع جريمتي السب والقذف بالوسائل
اإللكترونية على المجني عليه مباشاارة ،كأن ينسااب أليه بصااورة مباشاارة في وساايلة الكترونية مادة
أو كلمة مشاااينة تؤدب إلى احتقاره عند الناس ،وقد يتم ذلك أيضاااا ً من خحل إساااناد واقعة محددة أو
غير محددة بصورة علنية أو غير علنية بوسيلة إلكترونية.

 -1د .محمد سالم الزعابي ،جرائم الشرف واإلعتبار عبر اإلنترنت ،السمعة ،القذف ،السب ،إفضاء األسرار ،إنتهاك حرمة
الحياة الخاصة ،التشهير ،إطاللة قانونية – قضايا واقعية ،دار الحافظ ،8106 ،ص ،76أشرف فتحي الراعي ،جرائم
الصحافة والنشر" الذم والقدح " ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى0670 ،هـ 8101 -م ،ص.080
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وترتيبا ً على ما تقدم ف ن دراسة هذا الهصل تقتضي تناوله من خحل ثحثة مباحد:
المبحد األول :الركن المادب لجريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية.
المبحد الثاني :الركن المعنوب لجريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية.
المبحد الثالد :أحكام العقاب على السب والقذف بالوسائل اإللكترونية.

الملحث األول :الرنن الماري ل ريمب الس والقذف لالوسا ل ارلنبرونية
بمهير وبقسي :
يقوم الركن المادب في جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية على عدة عناصر هي
النشاط اإلجرامي وهو(فعل اإلسناد) أب اإلفصاح عن الواقعة المسندة( ،وموضوم اإلسناد) وهو
الواقعة المحددة محل اإلسناد التي من شأنفا أن تجعل من أسندت إليه مححً للعقاب أو اإلزدراء،
(ووسيلة اإلسناد) المستخدمة وهي وسيلة إلكترونية ،وصهة لفذا النشاط وهي(العحنية) .وهو ما
سنبحثه تهصيح في المطالب التالية:

المطو األول :جعل ارسنار
أوالً :مرلول جعل ارسنار
اإلساااناد هو تعبير مضااامونه رمي شاااخص لشاااخص آخر بما يخدش شااارفه أو اعتباره ،1
ويعرف أي ضا بأنه ن سبه أمر معين ،أو بتعبير آخر هو ل صا واقعة معينة تمس سمعة المجني عليه
بأب طريقة من طرق التعبير  .2لذا ف ن جريمتي السااااااب والقذف بالوسااااااائل اإللكترونية تقوم على

 -1د .عبدالرزاق الموافي عبداللطيف ،شرح قانون مكافحة جريمة تقنية المعلومات لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،معهد
دبي القضائي ،هـ  ،8105-ص.02
 -2أ.د .خالد موسى التوني ،شرح قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة القسم الخاص ،أكاديمية شرطة
دبي ،الطبعة األولى8106-8107 ،م ،ص.616
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فعلين اولفما اإلفصاح عن الواقعة ،أب التعبيرعنفا ،وثانيفا إذاعة الواقعة ،أب العحنية التي تتطلبفا
الجريمة.

ثانيا ً  :صور جعل ارسنار

1

يححظ من خحل نص المادة ( )21ال سالف ذكرها تنوم صور اإل سناد في جريمتي ال سب
والقذف التقليدية ويمكن تقسيمفا إلى عدة صور على النحو التالي:

 .0ارسنار الصريح وارسنار الضمن
وتتحقا هذه الصااورة إذا كانت العبارات المسااتخدمة في جريمتي السااب والقذف بالوسااائل
اإللكترونية صريحة وواضحة ومباشرة تعبرعن المعنى المراد توصيله إلى الجمفور ،فالقاعدة هنا
أنه ال عبرة باألساااالوب الذب صاااااج فيه الجاني عباراته سااااواء كان صااااريحا ً -ال يحتاج الشااااخص
المسااتخدم للوساايلة اإللكترونية إلى مجفود ذهني السااتخحص المعنى المقصااود به ،أم كان ضاامنيا ً
يتطلب مجفود من المجني عليه لهفمه واكتشاف المعنى الحقيقي المراد منه .2
وعليه ف نه يسااتوب أن تكون العبارات المشااينة المسااتخدمة في الجريمة دالة داللة واضااحة
وصاااااااريحة على المعنى أو كانت على سااااااابيل التلمي أو التعريض أو التورية  ،3فهي جميع هذه
األحوال تقوم الجريمة.

 -1لم يفرق المشرع بين اإلسناد واإلخبار والمقصود بهذا األخير أن يروي عن غيره خبرا ً يحتمل الصدق أو الكذب ،فالجريمة
تتحقق سواء كان المجني عليه شخص طبيعي أو معنوي في حضوره أو غيابه ،علم بها أو لم يعلم بها ،وسواء كانت الصيغة
المستعملة تأكيدية أو تشكيكية ،صريحة أو ضمنية ،ويستوي كذلك وسيلة القول بأي لغة كانت بشرط أن تكون مفهومة ،و
تتحقق وسيلة الكتابة سواء بخط اليد أو اآللة الكتابية أو بالكمبيوتر وغيرها من وسائل الكتابة التي تشمل الرموز والرسوم
وغيرها ،كما أن اإلسناد يتحقق باإلشارة في هذه الجريمة إذا قصد به نسبة واقعة ألخر .أنظر شمسان ناجي صالح الخيلي،
الجرائم المستخدمة بطرق غيرمشروعة لشبكة اإلنترنت دراسة مقارنة ،8118 ،دارالنهضة العربية ،ص.067
 -2د.محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،دار النهضة العربية ،0862 ،ص.601
 -3أ.د.خالد موسى التوني ،مرجع سابق ،ص.616
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 .2ارسنار اوى سليل القطع أو اوى سليل الظن
قد يسااااند المتفم للمجني واقعة ما على ساااابيل الجزم واليقين ،وقد يسااااندها إليه على ساااابيل
الشااك واإلحتمال ،وتتحقا الصااورة األولى من اإلسااناد بكل صاايغة كحمية أو كتابية توكيدية تجزم
حقيقة الواقعة المراد نسااابتفا من المتفم إلى المجني عليه  ،1فيؤدب هذا اإلساااناد الذب قام به الجاني
عبر وسيلة إلكترونية إلى المساس بشرف واعتبار المجني عليه وجعله محط ازدراء الناس ،أب أن
يقع اإلسناد من المتفم الى المجني عليه في هذه الجريمة على سبيل القطع واليقين .2
أما الصااااورة الثانية فتتحقا بصاااايغة كحمية أو كتابية تشااااكيكية شااااأنفا أن تلقي في أذهان
مساااتخدم الوسااايلة اإللكترونية الحديثة حقيقة وقتية أو ظنا ً أو احتماالً للعبارات المساااندة إلى المجني
عليه .3

وتطبيقا لذلك فقد قضااات محكمة تمييز دبي بأنه ..." :من المقرر أن إساااناد شاااخص آلخر
واقعة من شاااااااأنفا أن تجعله مح ً
ح للعقاب أو االزدراء ب حدى طرق العحنية تقوم ساااااااواء كان هذا
اإلساااناد عللى سااابيل القطع أو على سااابيل الظن أو االحتمال ذلك أنفما متسااااويان في نظر القانون
وترتكب بأيفما الجريمة – ولم يتطلب القانون في هذه الجريمة إسااناد واقعة معينة إنما تقوم على ما
يخدش شرف المجني عليه واعتباره" .4

 .3ارسنار اوى سليل ارسبفها
تتحقا هذه الصااورة عندما يهرج المتفم عباراته في صاايغة إسااتهفامية ،كمن يطرح سااؤاالً
يسااأل فيه عن صااحة إسااناد واقعة مشااينة إلى المجني عليه دون تقديم إجابة ،كأن يقول هل صااحي

 -1د.محمد حميد مضحي المزمومي ،جريمة التشهير عبر وسائل تقنية المعلومات وفقا ً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
السعودي دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة ،مجلة الشريعة والقانون ،السنة التاسعة والعشرون ،العدد الرابع والستون ،محرم
0676هـ  -أكتوبر  ،8106كلية القانون ،مجلس النشر العلمي ،ص.678
 -2د.محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات،القسم الخاص ،مرجع سابق ،0862 ،ص.601
 -3د.محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،مرجع سابق ،0862 ،ص.601
 -4أ.د.خالد موسى التوني ،مرجع سابق ،ص.615
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أن فحن لص وزنديا ،أو أن يجيب على ساااؤال يحتوب عبارات مشاااينة بلهظ نعم أو ال ،إذا كانت
هذه اإلجابة بفدف إسناد واقعة مشينة بحا المجني علية .1
ويتحقا كذلك ولو كانت اإلجابة في صااااااايغة نهي متى كانت هذه العبارات دالة على أن
الجاني رمى إلى إسااناد الوقائع المحددة إلى المجني عليه وتأكيدها ،ولم يكن النهي في حقيقته إال من
باب سب وقذف .2

 .4ارسنار ان طريق الرواية ان الغير
تتحقا هذه الصاااورة عندما يروب الجاني عن الغير خبر ما ،إما بسااارد معلوماته الخاصاااة
أو ساااارد إشاااااعة تمس ساااامعته وشاااارفه واعتباره دون التحقا من صااااحتفا  ،3فهي الحالتين يتحقا
المسااااس بشااارف واعتبار المجني عليه ،خاصاااة أن من يروب عن غيره إنما يعطي معلومات غير
علنية لم تكن موجودة من قبل للعلن ،أو أنه يوساااااااع من نطاق العحنية لفذه العبارات ،وقد يكون
نشااااطه من هذه الوجفة أشاااد خطورة على شااارف المجني عليه ممن أدلى للغير بفذه المعلومات ،4
ويأخذ هنا نهس حكم من يقوم بنشرها ولو كانت منقولة عن الغير.
كااذلااك الحااال فا نااه ال يرفع مساااااااؤوليااة القااذف عن المتفم تعااذره بااأنااه قااد نقاال العبااارات
والروايات عن غيره  ،5إذ أن من واجبه أن يتأكد من صاااااااحة المعلومات قبل نشااااااارها ،وهل هي
مخالهة للقانون أم ال ،وعليه فقد قام المشرم بمساواة الهاعل األصلي الذب نشر المعلومة مع من قام
ب عادة نشرها سواء أسندت لشخص طبيعي أو معنوب.

 -1د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابق ،ص.677
 -2د.محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،مرجع سابق ،0862 ،ص 608ومابعدها ،أ.د.خالد موسى
التوني ،مرجع سابق ،ص ،612د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابق ،ص.677
 -3أ.د.خالد موسى التوني ،مرجع سابق ،ص ،615د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابق ،ص.677
 -4د.محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،مرجع سابق ،0862 ،ص.607
 -5أ.د.خالد موسى التوني ،مرجع سابق ،ص.616
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المطو الثان  :موضوع ارسنار
بمهير:

موضاااااوم اإلساااااناد هو "الواقعة التي يساااااندها المتفم إلى المجني عليه ويكون من شاااااأنفا
المساااس بشاارفه واعتباره"  ،1وهو كل ما يتضاامن خدشاا ً لشاارف المجني عليه أو اعتباره بأب وجه
من الوجوه ،وقد يكون ذلك ب سناد عيب معين أو نقيصه ،كأن يكون عيبا ً أخحقياً ،ومثال ذلك القول
عن شاخص أنه وسايط في عحقات جنساية أو أنه يؤجر شاقة مهروشاة لكل من هب ودب ويقيم فيفا
حهحت ماجنة .2
ولم يقتصر المشرم في اعتبار جريمة القذف على حالة ما إذا كانت الواقعة المسندة توجب
عقاب من أسااندت إليه فقط ،وإنما أضاااف إلى ذلك حالة ما إذا كانت الواقعة المسااندة توجب احتقار
المساااند إليه أمام الناس؛ كأن تكون قد تساااببت في هبوط قدر المجني عليه وكرامته في نظر الناس،
والحقيقة أن الوقائع التي يترتب عليفا هذا األثر كثيرة جدا ً ويصااااااعب حصاااااارها ،وقد تكون منافية
للقيم االخحقية أو التعاليم الدينية أو التقاليد االجتماعية .3
ى عليه فيفا،
ويسااتوب أن تنسااب الواقعة إلى الشااخص ب عتباره فاعحً لفا أو باعتباره معتد ً
وال يشااااترط أن يؤدب ذلك ألى إحتقارالمجني عليه عند أهل وطنه ،بل يكهي لقيام الجريمة أن يكون
اإلسناد من شأنه تحقير المسند إليه عند من يخالطفم أو يعاشرهم .4

 -1د.محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،دار النهضة العربية ،0862 ،ص.606
 -2د.محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص.688
 -3د.محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص.676 -682
 -4د .مجدي محب حافظ ،جرائم القذف والسب وفقا ألحدث التعديالت في قانون العقوبات وفي ضوء الفقه وأحكام القضاء
في مائة عام ،دار محمود للنشر والتوزيع ،0885 ،ص.08
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ويشترط توافر ثحثة شروط في الواقعة المسندة للمجني عليه هي:

الفرع األول :أن بنون الواقعة الب يسنرها ال ان لوم ن اويه ج

ريمة القذف محررة

الواض من النصوص التشريعية التي تنظم الجرائم الواقعة على السمعة أن الصهة المميزة
لجريمة القذف هي المساس بالشرف واالعتبار ،وقد تطلب المشرم أن تكون محددة ومعينة ،وذلك
بخحف جريمة السب التي ال تتطلب ذلك.
فاإلسااناد الغامض وغير المحدد يصاال أن يكون ساابا ً وليس قذفاً ،كما لو نسااب الجاني إلى
المجني عليه باساااااااتخدام تطبيا (الهيس بوك) أنه سااااااارق ألف درهم من المجني عليه مثحً ،أو أنه
استغل منصبه ووظيهته وتقاضى الرشوة؛ ف ن جريمة القذف تقوم بسبب أن الواقعة محددة ومعينة.
فاإلساااااااناد المحدد ال الغامض هو المنشاااااااة لجريمة القذف ،ولكن مع األخذ باالعتبار أن
تحديد ما إذا كانت هذه الواقعة المساااااندة من الجاني إلى المجني عليه تشاااااكل جريمة القذف هو من
األمور الموضوعية المتروكة لقاضي الموضوم يقدرها حسب ظروف الواقعة.
ويترتب على تكييف الواقعة ساااواء عن جريمة الساااب أو القذف مساااائل قانونية عديدة منفا
ما هو متعلا بالجريمة كأساااااااباب اإلباحة التي يمكن أن تنطبا على جريمة القذف وال تنطبا على
جريمة الساااب ،ناهيك عن أن عقوبة جريمة القذف في التشاااريع اإلماراتي أشاااد جساااامة من عقوبة
جريمة السب .1
ويشاااترط في األمر المساااند بالوساااائل اإللكترونية إلى المجني عليه أن يكون معينا ً ومحددا ً
على نحو يمكن إقامة الدليل عليه ،ال أن يكون في صااااورة مرساااالة مطلقة غير منضاااابطة بل يكون

 -1أ.د .طايل عارف الشياب ،الوسيط في شرح قانون العقوبات االتحادب لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،القسم الخاص،
الجرائم الواقعة على األشخاص ،الطبعة األولى ،8106 ،ص 788وما بعدها.
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صاااريحا ً أوضااامنيا ً يمكن إساااتخحصاااه من ساااياق الكحم الذب في مجموعه يتضااامن المعنى الحقيقي
الذب ابتغاه الجاني عن طريا الكناية أو االستعارة أو التلمي .1
والواقعة محل اإلسااااناد هي تعبير عن حقيقة يمكن إدراكفا وإثباتفا ،وال يشااااترط في تحديد
الواقعة أن تكون مهصاالة تهصاايحً يتضاامن جميع عناصاارها ،أما بالنساابة للهظ الذب ال ينطوب على
نسبة وقائع معينة فح يتوافر فيه السب والقذف .2
ويرى البعض بأن يوكل لقاضي الموضوم القول بفذا التحديد ،والصلة مع ذلك وثيقة بين
هذا الضابط والضابط الذب يجعل العبرة في تحديد الواقعة بقابليتفا لإلثبات ،فقبول الواقعة لإلثبات
يهترض أنه قد أمكن تحديد الظروف التي أحاطت بفا والتي يرد عليفا اإلثبات ويستخلص منفا ثبوت
الواقعة ،وفي حال قيل ترك الهصل في تحديد الواقعة إلى قاضي الموضوم ف ن قابلية الواقعة لإلثبات
هي أهم اعتبار يمكن أن يسترشد به للقول بأن الواقعة محددة .3

الفرع الثان  :أن بنون الواقعة من شانها أن ب عل من أسنرت إليه محالً لوعقا أو ارعرراء
لم يحتم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لقيام جريمة القذف بالوساااااااائل اإللكترونية
الحديثة أن تكون الواقعة المساااااندة جريمة معاقبا ً عليفا ،بل يكهي أن يكون من شاااااأنفا أن تجعل من
أسااندت إليه مححً للعقاب أو اإلزدراء ،ويتحقا ذلك في كل ما من شااأنه الحط من قدر المجني عليه
وكرامته في نظر الناس .4

وتطبيقا ً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن " :القانون إذ نص في جريمة القذف على
أن تكون الواقعة المسااااندة بما يوجب عقاب من أسااااندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه ف نه لم يحتم

 -1د .أحمد شوقي عمر أبوخطوة ،الجرائم الواقعة على األشخاص ،دراسة مقارنة ،كلية شرطة دبي ،الطبعة األولى،
0101هـ 0991 -م ،ص.272
 -2د.محمد حميد مضحي المزمومي ،جريمة التشفير عبر وسائل تقنية المعلومات وفقا ً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
السعودب دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة ،مجلة الشريعة والقانون ،السنة التاسعة والعشرون – العدد الرابع والستون –
محرم 0137هـ  -أكتوبر  ،2105كلية القانون ،مجلس النشر العلمي ،ص.135
 -3د.محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،دار النفضة العربية ،0911 ،ص 322ومابعدها.
 -4د .أحمد شوقي عمر أبوخطوة ،جرائم اإلعتداء على األشخاص ،الناشر دار النفضة العربية ،سنة  ،0993ص.211

16

أن تكون الواقعة جريمة معاقب عليفا قانوناً بل اكتهى بأن يكون من شاااأنفا احتقار المساااند إليه عند
أهل وطنه".1
فالوقائع التي يترتب عليفا احتقار المجني عليه في جريمتي الساااااااب والقذف بالوساااااااائل
اإللكترونياة الحاديثاة تختلف عن الوقاائع التي تؤدب إلى عقااب المجني علياه ،ألن هاذه الوقاائع إن
صاااحت ف نفا تعرض الذب اساااندت اليه الى عقوبة جنائية ،عدا عن تعرضاااه لإلحتقار أو اإلزدراء
ومثال ذلك إسناد واقعة الرشوة لموظف عام .2

وتطبيقا ً لذلك قضاااات محكمة النقض المصاااارية بأن " :األصاااال في القذف الذب يسااااتوجب
العقاب قانوناً هو الذب يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لفا القانون عقوبة جنائية" .3
أما إذا لم يتوافر في الواقعة المسندة وصهفا بأنفا توجب االحتقار أو اإلزدراء ،ف نه ال تقوم
بفا جريمة القذف حتى ولو كان الشااخص الذب أسااندت إليه ال يرغب في انتشااارها ،ألن العبرة بما
تحدثه الواقعة من أثر لدى الغير وليس على المجني عليه.
وال يشااااترط في جريمة القذف أن تكون الواقعة المسااااندة للمجني عليه كاذبة فالجريمة تعد
قائمة حتى لو كانت الوقائع صحيحة ،ولذا ال ي سم للقاذف أن يثبت صحة ا سناده للدفام عن نهسه
إال إذا كانت هذه الوقائع مسندة إلى موظف عام وتتعلا بأمور وظيهته .4

 -1المستشار د .ربيع محمود الصغير ،القصد الجنائي في الجرائم المتعلقة باإلنترنت والمعلوماتية ،مركز الدراسات العربية
للنشر والتوزيع ،2107 ،ص.219
 -2د.محمد حميد مضحي المزمومي ،جريمة التشفير عبر وسائل تقنية المعلومات وفقا ً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
السعودب دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة ،مجلة الشريعة والقانون ،السنة التاسعة والعشرون – العدد الرابع والستون –،
كلية القانون ،مجلس النشر العلمي ،محرم 0137هـ  -أكتوبر  ،2105ص.133
 -3المستشار د .ربيع محمود الصغير ،مرجع سابا ،ص.219
 -4اشار المشرع اإلماراتي بنص المادة ( )766من قانون العقوبات االتحادي على أنه "تنهى الجريمة إذا أثبت الجاني صحة
الواقعة المسندة متى كان إسنادها موجفا إلى موظف عام ومكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيهة أوالخدمة.
ويجوز في هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادراًمن الجاني نهسه ومرتبطا ً بواقعة القذف واليجوزاإلثبات اذا كانت
الواقعة قد مضى عليفا أكثرمن خمس سنوات أوكانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب اإلنقضاء أوكان الحكم الصادرفيفا
قد سقط" .
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الفرع الثالث :بحرير الواقعة والشخص المسنر إليه ج الواقعة
ال تقوم جريمة القذف إال ب سااااناد الواقعة إلى شااااخص معين ،أما في حالة لم يكن اإلسااااناد
موجفا ً إلى شخص محدد أو معين ،أو كان التعيين غير كافي لتحديد الواقعة المسندة إليه فح تتحقا
جريمة القذف .لذلك يجب أن يكون المجني عليه في جريمة القذف معيناً ،وال يفم أن يكون الشخص
المقذوف محددا ً باإلسااااام ،إنما يكهي أن يكون معينا ً بشاااااكل ولو نسااااابي بحيد يعرف من الشاااااخص
المقصود ولو كانت هذه المعرفة تقتصر على عدد قليل من األشخاص .1

وكذلك قضاات محكمة تمييز دبي بأنه "من المقرر أنه يكهي لوجود جريمة السااب أو القذف
أن تكون عباراته موجفة على صااورة يسافل معفا ففم المقصااود منفا ومعرفة الشااخص الذب يعنيه
السااااب أو القاذف ،ف ذا أمكن للمحكمة أن تدرك من فحوى عبارات الساااب أو القذف من هو المعني
به اسااااتنتاجاً من غير تكليف وال كبير عناء من جمام األدلة المطروحة عليفا ،وهي ليساااات مطالبة
باألخذ باألدلة المباشااارة ،بل لفا أن تساااتخلص الحقائا من كل ما يقدم إليفا من أدلة ولو كانت غير
مباشااارة متى كان ما حصاااله الحكم من هذه األدلة ال يخرج عن االقتضااااء العقلي والمنطقي وكانت
األركان األخرى متوفرة حا العقاب على الجريمة ولو كان المقال خلو ًا من ذكر اسااااااام الشاااااااخص
المقصود" .2

 -1المستشار د .ربيع محمود الصغير ،مرجع سابق ،ص.860
 -2تمييز دبي .الدائرة الجزائية – سب علني – رقم الحكم  111لسنة  – 2111موقع محاموا اإلمارات.
 كما قضت محكمة النقض المصرية بأن تعيين المجني عليه في القذف هو من األمور المتعلقة بالموضوم التي من حاالمحكمة التصرف فيفا بمطلا التقدير بغير رقابة من محكمة النقض ،نقض مصرب  – 0931/1/01مجموعة القواعد
القانونية – جزء ،2رقم ،2ص.9
 كذلك قضت محكمة التمييز األردني بأنه "لم يشترط حكم المادة  011من قانون العقوبات ذكر اسم المعتدى عليه فيجرائم الذم والقدح تصريحا ً أو أن تكون اإلسنادات الواقعة عليه صريحة متى كانت هناك قرائن قوية ال يبقى معفا تردد
في نسبة تلك اإلسنادات إلى المعتدى عليه وفي تعيين ماهية االسنادات المنسوبة له ،ويعتبر مرتكب الهعل وكأنه ذكر إسم
المعتدى عليه وكأن الذم او القدح صريحا ً من حيد ماهيته ،وعليه فيكون ما توصلت إليه محكمة اإلستئناف من صحة
وقائع توجيه عبارات الذم والقدح إال أنفا استلزمت للمعاقبة على هذه األفعال ذكر إسم المعتدى عليه صريحا ً مخالها ً لحكم
المادة  3/011من قانون العقوبات مما يستوجب نقض الحكم".
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وكذلك قضت محكمة النقض المصرية في حك ًم لفا بأنه " :إذا أمكن للمحكمة أن تدرك من
فحوى عبارات القذف من هو المعني به اساااااااتناجاً من غير تكلف وال كبير عناء وكانت األركان
األخرى متوافرة حا العقاب ولو كان المقال جاء خلو ًا من ذكر إسم الشخص المقصود" .1
فيكهي لقيام جريمة القذف أن تكون عبارات القذف المساااااااندة والموجفه إلى المجني عليه
يساااافل معفا ففم المقصااااود منفا وأيضااااا ً معرفة الشااااخص الذب يعنيه القاذف .ألن القول بغير ذلك
يؤدب إلى التضييا من نطاق القذف إلى الحد الذب يخل بالفدف من التجريم .2
لذلك ال يشااترط لقيام الجريمة؛ التحديد الدقيا للمجني عليه بذكر إساامه بالكامل  ،3بل يكهي
ذكر األحرف األولى من إسمه أو وضع صورته أو تحديد مفنته أو وظيهته أو صهة قديمة يستطيع
أن يستدل بسفولة على شخصيته منفا.

المطو الثالث :وسيوة ارسنار
القاعدة العامة أن المشاااارم في اإلمارات العربية المتحدة لم يفتم بالوساااايلة المسااااتخدمة في
ارتكاب الجرائم إال أنه أعطى أهمية بالغة وشااااااادد من عقوبة بعض الجرائم نظرا ً للوسااااااايلة التي
استخدمت في إرتكابفا ،ومنفا جريمتي السب والقذف موضوم هذه الدراسة.
بااالرجوم الى نص المااادة ( )21من قااانون مكااافحااة جرائم تقنيااة المعلومااات يتبين وجود
وساايلتين من وسااائل اإلسااناد في جريمتي السااب والقذف بالوسااائل اإللكترونية هما اسااتخدام ش ابكة
معلوماتية ،أو وسيلة تقنية معلومات ،وهو ما سيتم توضيحه تالياً:

 -1محكمة النقض المصرية 01 ،أبريل  ،0871مجموعة القواعد القانونية ،ج ،81 ،8ص.8
 -2د .ممدوح خليل البحر ،مرجع سابا ،ص.211
 -3تمييز دبي – الدائرة الجزائية – القذف الحكم رقم  / 02لسنة  ،0991فقد قضت محكمة تمييز دبي بأنه" :إذا كان
الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في عبارات القذف ،ف ن لمحكمة الموضوم أن تتعرف شخص من
وجه إليه القذف من واقع عبارات القذف وظروف حصوله والمحبسات التي اكتنهته".
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الفرع األول :الشلنة المعوومابية
عرفت المادة ( )0من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ( )5لسنة  2102الشبكة

المعلوماتية بأنفا "ارتباط بين مجموعتين أو أكثر من البرامج المعلوماتية ووساااائل تقنية المعلومات
التي تتي للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات" ِ.ويمكن تقسيم الشبكات المعلوماتية إلى ما يلي:

أوالً :الشلنات العامة
هناك بعض الشااابكات العامة التي تقدم خدمات التي تكون متاحة لافراد بشاااكل عام ،ألنفا
شاابه مهتوحة بطبيعتفا  ،1حيد يتمكن األفراد من االتصااال مع غيرهم بحرية وساافولة ،وهي أيضاا ً
موضااوعة في متناول جميع األفراد ،وال تسااتلزم التسااجيل المساابا ،كما أنه ال توجد قيود أو عوائا
تمنع األفراد من اإلستهادة من إمكانياتفا المتاحة ،فمثحً يستطيع أب شخص أو مستخدم لفذه الشبكة
اإللكترونية أن ينشااااة موقعا ً على الشاااابكة العالمية تتضاااامن معلومات وبيانات وصااااورا ً وغيرها،
ويمكن اإلطحم عليفا من قبل أب شاااااخص في جميع أنحاء العالم ،وتكون هذه المعلومات مهيدة في
حال استخدمت بشكل صحي  ،وقد تكون ضارة إذا هدف الشخص من ورائفا اإلساءة إلى اآلخرين
والمساس بشرففم واعتبارهم .2

ثانيا ً :الشلنات الخاصة
أما الشاابكات الخاصااة ففي التي تقتصاار خدماتفا على شااخص معين بذاته وال يسااتطيع أحد
اإلطحم على محتواها إال صاااحبفا أو من يملك إمكانية الدخول اليفا عن طريا كلمة ساار خاصااة،
مثل البريد اإللكتروني أو تطبيا الواتس أب ،التي تحظى المراساااااحت من خحلفا بالخصاااااوصاااااية
والحماية القانونية لسريتفا .3

 -1د.أحمد السيد عهيهي ،األحكام العامة للعحنية في قانون العقوبات ،دار النفضة العربية ،الطبعة األولى2112-2110 ،م،
ص.513
 -2د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.111
 3د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.112
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الفرع الثان  :وسيوة بقنية المعوومات
عرف المشااااارم االماراتي وسااااايلة تقنية المعلومات في المادة األولى من القانون رقم ()5

لسااانة  2102في شاااأن مكافحة تقنية المعلومات بأنفا " :أب أداة الكترونية مغناطيساااية ،بصااارية،
كفروكيميائية ،أو أب أداة أخرى تساااااااتخدم لمعالجة البيانات اإللكترونية وأداء العمليات المنطقية
والحسااابية أو الوظائف التخزينية ،ويشاامل أب وساايلة موصاالة أو مرتبطة بش اكل مباشاار ،تتي لفذه
الوسيلة تخزين المعلومات االلكترونية أو إيصالفا لآلخرين".

وتطبيقا ً لذلك قضااااااات محكمة تمييز دبي بأنه ...." :وكان تقدير المحكمة بأن هذا القول
يجعل المجني عليه مح ً
ح لحزدراء من قبل اآلخرين ف ن ذلك يعد سائغاً وصحيحاً ومتهقاً مع صحي
ال قانون ذ لك أن كل ف عل أو قول ث بت بحكم العرف بأ نه ف يه ازدرا ًء وح طاً من الكرا مة في أعين
الناس تتوافر به أركان جريمة السب كما هي معرف بفا في القانون ف ن ما يثيره الطاعن بأن المبلغ
ليس المقصود بالرسالة والحكم لم يبين من أرسل الرسالة وكيهية إرسالفا ال يكون له محل لما كان
ذلك وكانت وسااايلة تقنية المعلومات أداة إلكترونية مغناطيساااية ،بصااارية ،كفروكيميائية أو أية اداة
أخرى تسااتخدم لمعالجة البيانات الكترونية وأدارة عمليات المنطا والحساااب أو الوظائف التخزينية
وتشااااامل أب وسااااايلة موصاااااولة أو مرتبطة بشاااااكل مباشااااار تتي لفذه الوسااااايلة تخزين المعلومات
االلكترونية أو إي صالفا لآلخرين من خحل تخزين بيانات أو إت صاالت تتعلا أو تعمل باالقتران مع
مثل هذه األداة ب رتباط بين أكثر من وساايلة للحصااول على معلومات وتبادلفا ألن المشاارم لم يحدد
تقنية المعلومات بوسااااايلة معينة فقد تشااااامل الحاساااااب اآللي والشااااابكة المعلوماتية وأجفزة الموبايل
والبلوتود وجفاز الكتروني ثابت أو منقول سلكي أو السلكي يحتوب على نظام معالجة البيانات أو
تخزينفا وإسااترجاعفا أو إرسااالفا أو اسااتقبالفا أو تصااهحفا – كموقع التواصاال اإلجتماعي الواتس
أب والهيس بوك والرسائل القصيرة – يؤدب وظائف محددة حسب البرامج واألوامر المعطاه له –
يمكن ان يكون من خحل كتابة وصور وصوت وأرقام وحروف ورموز وإشارات وغيرها – وأية
وسيلة تنشأ في المستقبل تحت ذات المعطيات ب عتبارها ذات طابع مادب تتحقا بكل فعل أو سلوك
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غير مشااروم مرتبط بأب وجه او بأب شااكل من األشااكال بالشاابكة المعلوماتية الموصااولة ساالكياً أو
السلكياً بالحاسب اآللي أو مشتقاته والفواتف النقالة والذكية".1
ومهاد هذا الحكم أن جريمة السب أو القذف يمكن أن تقع و تثبت بأب وسيلة من الوسائل
اإللكترونية

2

سواء عن طريا رسالة نصية أو برنامج الواتس أب أو تويتر أو سناب شات أو

أنستغرام أو غيرها من الوسائل اإللكترونية.
وبذلك يكون المشااارم قد حدد وسااايلتين الرتكاب جريمتي الساااب والقذف الكترونيا ً ساااواء
بصااورة علنية أم غير علنية وهو ما أكدته بعض األحكام القضااائية  ،3و ترك أمر الوساايلة بحسااب
الواقعة سواء كانت علنية عن طريا شبكة معلوماتية أب شبكة عامة ومتاحة لجميع األفراد أو غير
علنية باستخدام أجفزة الموبايل من خحل شبكات التواصل اإلجتماعي الحديثة  4في بعض األحيان،

 -1أنظر حكم محكمة دبي ،القضية رقم  195جزائي لسنة  . 2105تمت األشارة إليه سابقا ً .
 -2قررت محكمة دبي أنه"  ...لوسيلة تقنية المعلومات من خطورة أفرد لفا المشرم قانون خاص يحكم ضوابط الهعل
المربوط ب ستخدام تلك الوسيلة في جرائم السب والقذف التي تختلف من حيد الشكل والوسيلة المستخدمة في تطبيقفا
لشمولة األشخاص الطبيعين والمعنويين وما دام أنه وجد قانون خاص يعالج ما قام به الجاني من سب وقذف باستخدامه
وسيلة تقنية المعلومات ف نه ال يص بعد ذلك اإلحتجاج بما افرد إليه قانون العقوبات في المادة  .371أنظر حكم – محكمة
دبي – رقم القضية  195جزائي –لسنة  . 2105تمت األشارة إليه سابقا ً .
 -3أنظر حكم المحكمة االتحادية العليا ،جلسة  ،2107/3/03الطعن رقم  091لسنة  2107جزاء شرعي المقيد بالمحكمة
برقم  2لسنة  2107هيئة عامة الذب جاء فيه "حيد أن الوقائع – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر
أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 2107/0/23
بدائرة ام القيوين استخدم إحدى وسائل تقنية المعلومات "برنامج الواتس آب" بأن قام بسب المجني عليه بعبارة السب
الواردة في األوراق وإرسال صور مخلة باآلداب يحمل معناها عزما ً على السب على النحو المبين باألوراق ."....
 -4هي نموذج حي من نماذج العولمة التي يمكن أن تسفل التهاعل بين االعضاء المشتركين فيفا على االنترنت ،حيد
يتهاعل فيفا االعضاء مع بعضفم البعض من خحل المراسلة الهورية ،مشاركة ملهات الهيديو ،الدردشة ،تبادل الصور،
مجموعات النقاش ،البريد اإللكتروني ،والمدونات ،باإلضافة إلى وجود خاصية التسوق اإللكتروني الذب يمكن للمستخدمين
التسوق وشراء البضائع والسلع والمنتجات التي يحتاجونفا ويرغبون في اقتنائفا .ويتم نشر هذه البيانات علنا ً على الشبكة
العنكبوتية ،ويتم الدخول إليفا عن طريا جفة العمل ،المنزل ،المدارس والكليات والجامعات ،ومقاهي اإلنترنت وأيضا ً من
خحل الفواتف الذكية .أنظر د .خالد خلهان أحمد المنصورب ،مريم عثمان عبادالقادر ،مريم عمر مصب  ،جمعة عبيد
الهحسي ،إطحلة معرفية على شبكات التواصل اإلجتماعي " الهيسبوك – التوتير – اليوتيوب " ،مركز البحود والدراسات
بأكاديمية شرطة دبي ،2103 ،الطبعة األولى ص 7ومابعدها .
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كالواتس آب ،والهيس بوك  ،1والتويتر  ،2وغيرها من البرامج وتكون في هذه الحالة بصاااورة غير
علنية.
ويمكن أن يتحقا اإلسناد بالقول في جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية باإلعتداء
بالقول على اآلخرين عن طريا تساااااجيل صاااااوتي أو مرئي ،أو عبر الوساااااائل اإللكترونية الحديثة
األخرى ،والقول هنا نعني به الصاااااااوت ،وال عبرة بحجم القول ساااااااواء كان جملة واحدة أو جمحً
عديدة أو جزء من جملة أو لهظ يعاقب عليه قانونا ً .3

وتطبيق اا ً لااذلااك جاااء في حكم لمحكمااة تمييز دبي أنااه " حيااد ينعى الطاااعن على الحكم
المطعون فيه الهساد في االستدالل والقصور في التسبيب ذلك أنه استند إلى شفادة المدعوة ....... /
على الرغم من أنفا ٌأقرت بأنفا تعمل سااكرتيرة لدى المجني عليفا ،ومن ثم ففي شاافادة يغلب عليفا
مظنة التفمة والمجاملة ،كما وأنفا لم تقل إن الطاعن وجه عبارات الساااب للمجني عليفا كما اساااتند
إلى شاااافادة  .......الذب أكد أن الفاتف الصااااادر منه مكالمة السااااب من نهس مكان تواجد الطاعن،
وهي معلومة فنية تختص بفا شااركة االتصاااالت ودو ومن ثم ففي شاافادة ال تسااتند إلى أساااس فني
بل تقوم على االستنتاج خاصة وأن شريحة الرقم المبلغ عنه لم تضبط في حوزة الطاعن الذب أنكر
عحقته به ،وإذ قضاااااى الحكم المطعون فيه ب دانته اساااااتناد ًا إلى ذلك ف نه يكون معيباً بما يساااااتوجب
نقضه .4 ".......

 -1هو موقع اجتماعي أطلا رسميا ً في الرابع من فبراير  ،2111ويسم هذا الموقع للمستخدمين باكتشاف المزيد من
األشخاص الذين يتواجدون في نهس الشبكة .أنظر د .خالد خلهان أحمد المنصورب ،مريم عثمان عبد القادر ،مريم عمر
مصب  ،جمعة عبيد الهحسي ،إطحلة معرفية على شبكات التواصل اإلجتماعي " الهيسبوك – التوتير – اليوتيوب "،مرجع
سابا ،ص.0
 -2هو موقع اجتماعي يسم لمستخدميه ب رسال تحديثات تسمى "تغريدات" وباللغة اإلنجليزية " ،"Tweetsوالتغريدة في
موقع تويتر هي كل ما يكتبه المستخدم في مربع النص من مشاركات أو ردود ،أو ما يكتبه عن حالته ،ويستطيع غير
المشتركين أيضا ً اإلطحم على التغريدات من خحل وسائل البحد  .أنظر د .خالد خلهان أحمد المنصورب ،مريم عثمان
عبادالقادر ،مريم عمر مصب  ،جمعة عبيد الهحسي ،إطحلة معرفية على شبكات التواصل اإلجتماعي" الهيسبوك – التوتير
– اليوتيوب" ،مرجع سابا ،ص.21
 -3د.محمد حميد مضحي المزمومي ،جريمة التشفير عبر وسائل تقنية المعلومات وفقا ً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
السعودب دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة ،مرجع سابا ،ص.131
 -4المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  31لسنة  2100جزائي ،جلسة الثحثاء الموافا  20من يونيو سنة .2100
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خحصاااة ما تقدم نجد أن المشااارم اإلماراتي -عندما نص في على جريمتي الساااب والقذف
بالوسااائل اإللكترونية -حدد وساايلتين ترتكب من خحلفما هذه الجريمة وذلك سااعيا ً منه إلى محاربة
هذه الجريمة على إختحف وسائل إرتكابفا.

المطو الرالع :العالنية ج

ريمب الس والقذف لالوسا ل ارلنبرونية

تعتبر العحنية من أهم عنا صر اإل سناد في جريمتي ال سب والقذف ألنفا الو سيلة لعلم أفراد
المجتمع بعبارات القذف أو السااااااااب التي وجفت للمجني عليه  ،1وقد نص المشااااااارم في قانون
العقوبات اإلماراتي على جريمتي القذف والساب التي تتم عحنية ووضاع لفا عقوبة تختلف عن تلك
التي تتم بصااورة غير علنية .في حين أنه وضااع عقوبة واحدة لجريمتي السااب والقذف سااواء وقعتا
بصورة علنية أو غير علنية.
وعليه فأن هذا المطلب سااااوف يتناول تعريف العحنية في فرم أول ،ثم يتناول مدى تطلب
العحنية في جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية الحديثة في فرم ثان.

الفرع األول :بعريف العالنية
المقصاااااااود بالعحنية لغةً :اإلظفار أو الجفر والذيوم والشااااااايوم والنشااااااار .2أما العحنية
اصطححا في القانون العام ال تخرج عن معناها في اللغة فكل ما يقع تحت نظر الكافة أو يصل إلى
ساااامعفم أو يمكنفم أن يقهوا عليه بمشاااايئتفم دون عائا يعتبر علنا ً  .3والضااااابط في اعتبار العحنية
متوافرة أن يكون المتفم قد أ تاح ل عدد من ال ناس بغير تمييز العلم بع بارا ته على النحو الذب يفبط
بمكانه المجني عليه لديفم ويمس بشااارفه واعتباره في الصاااورة التي يجرمفا القانون  .4و في حال

 -1د .محمود نجيب حسني ،مرجع سابا ،ص.533
 -2د .محمد محي الدين عوض ،العحنية في قانون العقوبات دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراة ،كلية الحقوق جامعة القاهرة،
0955م ،ص.2
 -3د .محمد محي الدين عوض ،العحنية في قانون العقوبات دراسة مقارنة ،مرجع سابا ،ص.2
 -4د.محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،دار النفضة العربية ،0911 ،ص.312

24

لم تتوافر إحدى طرق العحنية التي نص عليفا القانون ،ولم يساااااتظفر القاضاااااي من الظروف التي
أجفر فيفا ساااواء بالقول أو الهعل ما يوفر لفا العحنية في معنى إتاحة العلم بفا لعدد من الناس بغير
تمييز ،ف ن العحنية تنتهي بذلك .1
فالعحنية تهيد اتصال الجمفور بالتعبير الصادر عن فعل المتفم أو رأيه الناتج عن الجريمة
المرتكبة بواسااطة وساايلة الكترونية والتشاافير بالمجني عليه .لذلك تحتل العحنية مكانة الصاادارة في
العناصار المكونة لغالبية الجرائم المتصالة بالساب والقذف بالوساائل اإللكترونية ،وهي الجرائم التي
يتجاوز فيفا المتفم الحدود القانونية له ،مما يترتب عليه المسااااااااس بشااااااارف واعتبار المجني عليه
وخاصة إذا استخدم الوسائل اإللكترونية .2
ويلزم لقيام جريمة القذف في التشاااريع اإلماراتي أن تقع بصاااورة علنية ،وشااارط العحنية

3

شاارط أساااس ألن الخطورة هنا تكمن في عحنية هذه الجريمة وألن إعحنفا للغير سااواء عن طريا
العبارات أو الكلمات التي تمس بشاارف أو اعتبار المجني عليه يعني أن يحيط علم الكثير من الناس
بالواقعة المشينة المسندة إلى المجني عليه.
والعحنية هي خحف السرية ،وهي الجفر بال شيء أو إظفاره وتعميمه أب إحاطه الجمفور
علما ً به ،لذلك يشااااااترط لقيام جريمة القذف أن يكون إسااااااناد الواقعة التي من شااااااأنفا أن تؤدب إلى
الم ساس ب شرف أو اعتبار المجني عليه أمام الناس هو إ سناد علني ،فالعحنية هي الركن المميز في
هذه الجريمة .

 -1د.محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،مرجع سابا ،ص.312
 -2د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.110
 -3نصت المادة ( )373من قانون العقوبات االتحادب على شرط العحنية " يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة أو بالغرامة
التي ال تجاوز عشرة آالف درهم من رمى غيره ب حدى طرق العحنية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن ..----يتضمن
ذلك إسناد واقعة معينة .وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عن سنتين والغرامة التي ال تجاوز عشرين ألف درهم في
الحالتين ،أو إحدى هاتين العقوبتين إذا إذا وقع السب في حا موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة
تأدية الوظيهة أو الخدمة العامة ،أو كان ماسا ً بالعرض أو خادشا ً لسمعة العائحت أو كان ملحوظا ً فيه تحقيا غرض غير
مشروم ،وإذا وقع السب بطريا النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا ً مشدداً".
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وقد بين المشااااااارم االماراتي بعض طرق العحنية في المادة التاساااااااعة من قانون العقوبات ويمكن
إيضاحفا ب يجاز كالتالي :1
 .0القول أو الصااياح إذا حصاال الجفر به أو ترديده ب حدى الوسااائل اآللية في جمع عام أو في
طريا عام أو في مكان مباح أو مطروق أو إذا أذيع بأية وسيلة أخرى .
 .2األعمال أو اإلشااارات أو الحركات إذا وقعت في مكان مما ذكر أو نقلت إلى مكان من هذه
األماكن بطريقة من الطرق اآللية أو بأية طريقة أخرى .
 .3الكتابة والرسااااوم والصااااور واألفحم والرموز وغيرها من طرق التعبير إذا عرضاااات في
مكان مما ذكر أو وزعت بغير تمييز أو بيعت إلى الناس أو عرضااااااات عليفم للبيع في أب
مكان .
ويححظ هنا أن المادة التاساااااااعة من قانون العقوبات االتحادب ذكرت طرق العحنية على
سااابيل المثال وليس على سااابيل الحصااار ،وهذا يعني أن القذف يمكن أن يقع في غير الحاالت التي
ورد ذكرها.
وعحنية اإلسااناد هنا تتم ب سااتخدام وساايلة من الوسااائل اإللكترونية .وهكذا ف ن العحنية في
اإلسااااناد تتحقا عندما يقوم الجاني بالتعبير عن المعنى المقصااااود منه المسااااند للمجني عليه ويكون
بطريقة تسم لكافة الناس باالطحم عليه .

الفرع الثان  :مرى بطو العالنية ج

ريمب الس والقذف لالوسا ل االلنبرونية

هنا يثور التساااااااؤل هل تعتبر العحنية في جريمتي السااااااب والقذف بالوسااااااائل اإللكترونية
الحديثة شرط أساسي لقيام هذه الجريمة أم ال؟ خاصة وأن المشرم نص على قيام الجريمة بوسيلة
ال تتحقا فيفا العحنية بالمعنى الدقيا؛ ونعني بذلك قيام الجريمة بوسااايلة تقنية المعلومات ،حيد أن
بعض هذه الوسااائل اليتحقا فيفا شاارط العحنية ،ومثال ذلك أن يقوم أحد االشااخاص بسااب او قذف

 -1المادة ( )9من قانون العقوبات االتحادب رقم ( )3لسنة .0917
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آخر عن طريا هاااتف محمول أو برنااامج يوجااد على هااذا الفاااتف وال يتاااح للغير االطحم على
محتوياته.
وكما ذكر سااااابقا ً فالعحنية هي العنصاااار الجوهرب في جريمتي السااااب والقذف بالوسااااائل
اإللكترونية ،ولذلك ينبغي بيان كيهية تحقا هذه العحنية بالوسائل اإللكترونية.
هناااك العااديااد من الخاادمااات التي تقاادمفااا التقنيااة الحااديثااة؛ منفااا الفاااتف النقااال ،والبريااد
اإللكتروني وغيرها من الوسااائل اإللكترونية ،التي تكهل ساارية االتصاااالت والمراسااحت كالرسااائل
الخاصاااااة التي تتمتع بالحماية القانونية المقررة لسااااارية االتصااااااالت عن بعد األمر الذب يكهل عدم
قدرة اآلخرين على كشاااااااف مضااااااامونفا أو االطحم عليفا إال في حال سااااااام بذلك أحد األطراف
المعنيين بفذه الرسالة .1
ولكن يمكن أن تتوافر العحنية في الكتابات التي تحتوب على الساااب والقذف المرسااالة عبر
وساااااايلة إلكترونية في حال تم إرسااااااالفا إلى العديد من األفراد اللذين ال يجمع بينفم أب روابط ،بما
يتوفر معه وصف التوزيع .2

وتطبيقاا ً لااذلااك فقااد قررت محكمااة تمييز دبي بااأن " :العحنيااة في جريمااة القااذف بطريا
المطبوعات المنصاااااوص عليفا في المادة  372عقوبات إتحادب يشاااااترط لتوافرها عنصاااااران هما
توزيع الكتابة المتعلقة بعبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز وانتواء إذاعة ما هو مكتوب
وال يشاااترط أن يكون التوزيع قد وصااال إلى عامة الناس بل يكهي أن يكون المكتوب قد وصااال إلى
عدد من الناس ولو كان قلي ً
ح ساااواء كان عن طريا تداول نساااخة واحدة أو تداول عدة نساااخ ما دام
ذلك لم يكن بهعل المتفم أو كان نتيجة حتمية لهعله وال يتصورأنه يجفلفا" .3

 1د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.112
 -2المقصود بالتوزيع هو تسليم نسخ متعددة من المكتوب أو الرسم أو الرموز أو األفحم أو غيرها من طرق التعبير بحيد
يمكن للجمفور رؤيتفا أثناء وجودهم كما ذكرناه سابقا ً في الطريا العام أو المكان المطروق ،أو في مكان خاص ،ويكهي
أن تكون الرؤية محتملة لتحقا العحنية .أنظر د .محمد عبيد الكعبي ،مرجع سابا ،ص.027
 -3أنظر حكم محكمة تمييز دبي -الدائرة الجزائية ،-قذف ،رقم  ،59لسنة  ،2119منشور على موقع محامو اإلمارات.
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وعليه ف ن العحنية تتوافر في التعبيرات التي تتضاامن كتابات أو صااور في حال قام المتفم
ب رسااالفا عبر وساايلة إلكترونية إلى العديد من األشااخاص سااواء تربطفم أو ال تربطفم أية رابطة،
رغبة منه في خدش شرف واعتبار المجني عليه تؤدب إلى احتقاره وازدراءه من قبل الناس ،سواء
كان شخص طبيعي أو معنوب.
ون ستنتج من ذلك أن العحنية هنا تتوافر للكتابات وال صور والر سوم التي تت ضمن عبارات
مسااااااايئة موجفه للمجني عليه تمس بشااااااارفه واعتباره وتحط من كرامته أمام الناس ،في حال تم
عرضفا بالوسائل اإللكترونية.
وقد أيدت أحكام المحاكم الهرنسااااية هذا االتجاه ،حيد قضاااات بتوافر العحنية أللهاظ القذف
المذاعة على شبكة اإلنترنت وعللت ذلك بكونفا موجفه لعدد غير محدد من األشخاص الذين يمكن
دخولفم في أب لحظة دون قيد أو شرط ،ودون أن يجمع بينفما أب رابطة أو مصلحة مشتركة .1
لذلك ف ن التشاااافير بالغير بساااابفم وقذففم عبر الوسااااائل اإللكترونية يعد من أخطر الجرائم
التي تمس الشااااااارف واالعتبار وتجعلفم محط األذى وتمس أيضاااااااا كرامتفم أمام الناس ،حيد إن
تأثيرها ال يقف عند حد معين ،بل يمكن أن تنتشااااار انتشاااااارا ً واساااااعا ً جدا ً على عدد غير معلوم من
الناس السيما أن الوسائل اإللكترونية أصبحت مفمة لدى الناس في وقتنا الحالي.
ولكن في الوقت ذاته يمكن أن تقع الجريمة بالرغم من عدم تحقا العحنية فيفا ،كما لو قام
شااخص بسااب آخر عن طريا برنامج الواتساااب في الفاتف فهي هذه الحالة تعتبر غير عحنية ألن
الجريمة وقعت بين شخصين وعن طريا محادثة خاصة بينفما ،دون السماح لافراد برؤيتفا.
لذلك ف نه يقع على قاضاااي الموضاااوم اساااتخحص العحنية من وقائع الدعوى المعروضاااة
أمامه بحساااب الظروف والمكان والوسااايلة اإللكترونية المساااتخدمة في وقوم الجريمة .وقد قضااات

 -1د.أحمد السيد عهيهي ،مرجع سابا ص.517
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محكمة نقض أبوظبي بأنه " :لما كان من المقرر أن القانون لم يرساااام شااااك ً
ح خاصاااااً يصااااوج فيه
الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيفا فمتى كان مجموم ما أورده الحكم
كافياً في تهفم الواقعة بأركانفا وظروففا حسبما استخلصتفا المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون،
ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين في مدوناته عبارات الساااااااب العلني التي وجففا الطاعن إلى
المجني عليه وكان ذلك بقسم العمحء بشركة االتصاالت وأثناء مواعيد العمل وفي حضور زمحئه
وهو مكان عام يتردد عليه الكثير من العمحء األمر الذب يستهاد منه عحنية اإلسناد التي استظفرها
الحكم ويتحقا به القصاااد الجنائي .وكان القصاااد الجنائي في جرائم الساااب يتحقا متى كانت األلهاظ
الموجفة إلى المجني عليه شاااااااائنة بذاتفا كما هو الحال في الدعوى المطروحة ،فح حاجة في هذه
الحالة إلى االساااااتدالل عليه وال على المحكمة إن هي لم تتحدد عن قصاااااد اإلذاعة على اساااااتقحل
طالما أن هذا القصد يستهاد من عحنية اإلسناد ،ف ن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
كافة العناصااااااار القانونية لجريمة الساااااااب التي أدان الطاعن بفا و أورد على ثبوتفا في حقه أدلة
مستمدة من أقوال الشفود والقرينة المستمدة من أقوال المجني عليه وهي أدلة سائغة ومن شأنفا أن
تؤدب إلى ما رتبه الحكم عليفا ف ن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصاااااااور في بيان
أركان الجريمة يكون في غير محله".1
و خحصااااة لما تقدم عدم اشااااتراط العحنية بمهفومفا الوارد في قانون العقوبات اإلماراتي بالنساااابة
لجريمة السااب والقذف بالوسااائل اإللكترونية التي نص فيفا المشاارم بتحقا الجريمة بالوسااائل التي
حددها في المادة ( )21من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهما الشبكة المعلوماتية أو وسيلة
تقنية المعلومات.

 -1محكمة نقض أبوظبي – الدائرة الجزائية – السب – حكم رقم  – 522لسنة  – 2111منشور على موقع محاموا
اإلمارات ،انظر د .طايل عارف الشياب ،مرجع سابا ص.113
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الملحث الثان  :الرنن المعنوي ل ريمب الس والقذف لالوسا ل ارلنبرونية
بمهير:
تعتبر جريمة القذف جريمة عمدية؛ حيد يشترط توافر القصد الجنائي فيفا  ،1وهو القصد
العام الذب يتطلبه وجود علم بعناصااااااار الجريمة وإرادة تتجه إلى السااااااالوك المكون لفذه الجريمة
وتتحقا بتحقا النتيجة وهي النيل من شرف المجني عليه وكرامته.
فالقصااد الجنائي في جريمتي السااب والقذف بالوسااائل اإللكترونية يتحقا ب نصااراف إرادة
الجاني إلى الهعل باساااتخدام الشااابكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كوسااايلة إليصاااال الساااب والقذف
للمجني عليه وال عبرة بعد ذلك بما يكون قد دفع الجاني إلى ارتكاب فعلته أو الغرض الذب توخاه
منفا  ،2فجريمتي الساااااااب والقذف بالوساااااااائل اإللكترونية تعتبر من الجرائم العمدية ،حيد يتحقا
ركنفا المعنوب في صااورة القصااد الجنائي فالركن الغير عمدب ال يمكن أن يتحقا في هذه الجريمة
مفما بلغت جسامة الخطأ .3

 -1وتطبيقا ً لذلك فقد قضت محكمة تمييز دبي بأن القصد الجنائي في جريمة القذف ليس إال علم القاذف بأن ما أسنده
المقذوف من شأنه لو ص أن يلحا بفذا األخير ضررا ً ماديا ً وأدبيا ً وهذا الركن يتوافر إذا كانت عبارات القذف ذاتفا من
الصراحة والوضوح بحيد يكون من المهروض علم القاذف بمدلولفا وأنفا تمس المجني عليه في سمعته أو تستلزم عقابه
عندئذ يكون مضمون العبارات حامحً بنهسه الدليل الكافي على توافر القصد الجنائي ،تمييز دبي – الدائرة الجزائية -القذف
– حكم رقم  – 190لسنة  2113منشور على موقع محاموا اإلمارات.
 انظر د .طايل عارف الشياب ،مرجع سابا ص.101 كما قضت أيضا ً محكمة تمييز دبي بأن القصد الجنائي في جريمة القذف يعتبر متوافر متى كانت ألهاظ السب وعباراتاالهانة متضمنة لعيب معين أو خادشة لسمعة المجني عليه وأن ا أسنده القاذف من شأنه لو ص أن يلحا به ضررا َ ماديا ً
أو أدبياً ،ومتى كانت عبارات القذف من الصراحة والوضوح ف ن من المهروض حتما ً علم القاذف بمدلولفا وأنفا تمس
المجني عليه في سمعته متى كانت العبارات تحمل بذاتفا الدليل الكافي على توافر القصد الجنائي ولمحكمة الموضوم سلطة
استخحص هذا القصد وال على الحكم إن لم يتحدد عنه صراحة ذلك أن ما يورده الحكم بشأن أدلة ثبوت الجريمة يتضمن
بذاته ثبوت القصد الجنائي وال يتطلب القانون في جريمة القذف قصدا ً خاصا ً بل يكهي توافر القصد العام الذب يتحقا من
نشر الجاني لعبارات القذف وهو عالم بأنفا لو كانت صادقة ألوجبت عقاب المجني عليه أو احتقاره ،تمييز دبي الدائرة
الجزائية – القذف – حكم رقم  – 59لسنة  – 2112منشورعلى موقع محامو اإلمارات.
 كذلك قضت محكمة تمييزدبي بأنه من المقرر أن القانون اليتطلب في جريمة القذف قصدا ً خاصا ً بل يكهي توافرالقصدالعام الذب يتحقا متى أذام القاذف األمور المتضمنة للقذف وهوعالم أنفا لوكانت صادقة ألوجبت عقاب المقذوف في حقه
أو احتقاره عند الناس وال يؤثرفي توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أب معتقدا ً صحة ما رمى به المجني عليه
من وقائع القذف ،والمرجع في تعريف حقيقة القذف وبما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لهفم الواقع في الدعوى .أنظر
طايل عارف الشياب ،مرجع سابا ،ص.113
 -2تمييز دبي ،جلسة  ،2103/2/22طعن رقم  2103/10جزاء.
 -3د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.115
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وتقتضي دراسة هذا المبحد أن نتناوله من خحل المطلبين التالين:

المطو األول :العو
تهترض جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية أن تكون الواقعة المسندة إلى المجني
عليه على تكييهين :أنفا تسااااتوجب عقابه أو أنفا تسااااتوجب احتقاره عند أهل وطنه ،أو عند الوسااااط
الذب يعيش فيه  ،1ويعتبر التكييف في ذاته أحد أركان الجريمة ومن ثم تقتضاااااي القواعد العامة في
القصاااااد أن يحيط العلم به ،والعلم المقصاااااود هنا هو العلم الهعلي ،فح يكهي أن يكون مهترض ،وال
يكهي استطاعة العلم .2
وهذا يقتضااااااي تناول العلم بواقعة جريمتي السااااااب والقذف بالوسااااااائل اإللكترونية ،والعلم
بعحنية اإلسناد ،وذلك على النحو التالي:

أوالً :او ال ان لمعنى العلارات المسنرة إلى الم ن اويه
يجب أن يكون الجاني على علم بمعنى العبارات المتضاامنة للسااب و القذف التي تؤدب إلى
خدش شااارف أو اعتبار المجني عليه ،و يكون هذا العلم مهترض طالما أن العبارات تخدش شااارف
المجني عليه ،ويجب هنا على المتفم أن يثبت عكس ذلك إذ يستطيع المتفم أن ينهي القصد الجنائي
إذا أثبت أنه كان يجفل معنى الكلمات التي وجففا إلى المجني عليه متضااااامنة عبارات الساااااب ،أما
في حالة أن العبارات كانت ال تخدش شااااااارف أو اعتبار المجني عليه ،فيجب على المجني عليه أن
يثبت أن المتفم كان يقصد بفذه العبارات النيل من شرفه واعتباره .3

 -1د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.119
 -2د.محمود نجيب حسني ،0971 ،مرجع سابا ،ص ،531د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص،119
د.خالد موسى التوني ،مرجع سابا ،ص.139
 -3د .ممدوح خليل البحر ،مرجع سابا ،ص.211 -239
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ثانياً :او ال ان لالعالنية
ال يكهي علم الجاني بجريمتي السااااب والقذف بالوسااااائل اإللكترونية ،بل يجب أن يمتد إلى
علم ال جاني بأن إسااااااا ناده ل فذه الواق عة يتم بطريا العحن ية  ،1فعحن ية اإلسااااااا ناد هي إرادة اله عل
اإلجرامي وهي وفقا ً – للقواعد العامة – أحد عناصاااار القصااااد الجنائي ،فيهترض هذا العنصاااار أن
إرادة المتفم قد اتجفت إلى إسناد واقعة أو إلصاق وصف قذف أو سب بوسيلة إلكترونية .2
ومثال على ذلك لو قام شاااخص ب رساااال رساااالة إلى آخر عبر تطبيا من تطبيقات وساااائل
التواصل اإلجتماعي مثل واتس أب ،وكان ضمن مجموعة من األفراد أو ما يسمى بالقروب ،وكان
هذا الشااخص من ضاامن هذه المجموعة فهي هذه الحالة يُسااأل الشااخص المرساال عن جريمة سااب
وقذف بالو سائل اإللكترونية ،ألنفا وقعت بو سيلة إلكترونية هدففا الت شفير بالغير والم ساس ب سمعة
واعتبار الشاااخص اآلخر أمام الغير ،3و يقع على سااالطة اإلتفام عبء إثبات العحنية كما يقع عليفا
عبء إثبات القصااد الجنائي .وللقاضااي حرية تقدير وجود هذا القصااد أو انتهائه بناء على ما يطرح
عليه من وقائع ظروف الدعوى ويجب أن يبين وجود القصاااااااد الجنائي أو انتهائه وتوضااااااايحه في
حكمه .4

المطو الثان  :اررارة
ال يكهي أن تتجه إرادة الجاني من فعل اإلساااااناد إلى إساااااناده للجاني وإعحنه -أب عحنيته
للناس -بل ال بد أن يكون بكامل إرادته وحريته الساااااااليمه خاليه من أب عيب  .5ولتوضاااااااي ذلك
يتطلب االمر الحديد عن إرادة الجاني إلسناد الواقعة ،وإرادة الجاني لعحنية هذه الواقعة المسندة.

 -1د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.151
 -2د.محمود نجيب حسني ،مرجع سابا ،ص.533
 -3د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.151
 -4د.محمد محي الدين عوض ،العحنية في قانون العقوبات ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراة ،مطبعة النصر،0955 ،
ص.193
 -5د.محمد صبحي نجم ،الجرائم الواقعة على األشخاص ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،0991 ،ص.071
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أوالً :إب اه إرارة ال ان رسنار واقعة الس والقذف لالوسا ل ارلنبرونية
حتى يتوافر القصاااااد الجنائي لدى الجاني ال بد ان تتجه إرادته إلى إساااااناد عبارات الساااااب
والقذف ونشااارها بالوساااائل اإللكترونية على كافة الناس ،والقصاااد الجنائي في هذه الجريمة يتحقا
بانصااراف إرادة الجاني إلى الهعل باسااتخدام الشاابكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كوساايلة إليصااال
السااااااااب وال قذف للمجني عل يه وال عبرة ب عد ذ لك ب ما يكون قد دفع ال جاني إلى ارت كاب فعل ته أو
الغرض الذب توخاه منفا .1
ويهترض في هذه الحالة أن يكون الجاني قد وجه عبارات السااااااااب والقذف بالوسااااااااائل
اإللكترونية ب رادته الحره دون إكراه أو تفديد ،واتجفت إرادته إلى المساس بسمعة وشرف المجني
عليه وجعله محل إزدراء بين الناس  ،2فهي حال ثبت أن الجاني كان مكرها ً على قول وكتابة هذه
العبارات المشاااااينة عبر الوساااااائل اإللكترونية ينتهي توافر القصاااااد الجنائي لديه ،وكذلك الحال يعد
القصاااااااد الجنائي غير متوافر إذا كان الجاني قد وجه هذه العبارات إلى المجني عليه بسااااااابب ثورة
نهسية ولم يقصد المعنى المستخلص منفا .3
ثانياً :إب اه إرارة ال ان إلى االنية واقعة الس والقذف لالوسا ل ارلنبرونية
ويجب أيضاااااااا ً أن تكون إرادة المجني عليه قد اتجفت إلى إذاعة عبارات الساااااااب والقذف
ونشااااااارها على الناس بالوساااااااائل اإللكترونية ،أب أن إرادة الجاني اتجفت إلى التعبير عن المعنى
المنسوب إلى المجني عليه عحنيةً ،ف ذا انتهت هذه اإلرادة ،كما لو كان المتفم مكرها ً أو مجبرا ً على
إذاعة هذه العبارات ونشااااااارها ف ن القصاااااااد الجنائي ينتهي في هذه الحالة ،كما يجب أن تتجه إرادة

 -1أنظر حكم محكمة تمييز دبي ،جلسة  ،2103/2/22طعن رقم  2103/10جزاء.
 - 2د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.150
 -3د.محمود نجيب حسني ،مرجع سابا ،0971 ،ص ،537د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.150
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الجاني إلى إذاعة ما يصدر عنه ويخدش اعتبار أو شرف المجني عليه ،ف ذا انتهت هذه اإلرادة ف ن
القصد الجنائي ينتهي في هذه الحالة .1
فح يكهي لإلدانة من أجل جريمتي الساااااااب والقذف بالوساااااااائل اإللكترونية القذف بعحنية
العبارات ،بل تطلب توافر"قصااد العحنية" ،وهذا القصااد ال يكهي لثبوته العلم بالعحنية ،بل يجب أن
تتوافر إرادة العحنية ،وال ينقض هذا القول أن هذه اإلدانة تهترض في حال ثبت العلم بالعحنية ،بل
أنفا تهترض إذا ثبتت العحنية ذاتفا ،ذلك بأن هذا اإلفتراض مجرد قاعدة إجرائية .2
ولكن تتحقا إرادة الجاني في حال أرساله رسالة تتضمن عبارات سب وقذف تمس شرف
واعتبار الشاااخص اآلخر (المجني عليه) عبر برنامج الواتسااااب الموجود في هاتف هذا الشاااخص،
وال يطلع عليفا ساااوى المرسااال إليه ففنا ال يساااأل عن جريمة ساااب وقذف إلكتروني النتهاء قصاااد
العحنية ،إال في حال علم الشخص المرسل إليه أنه أراد إعحنه للناس ،فعندها يتحقا القصد الجنائي
في حا المرسل .3
وفي كل األحوال فقاضااي الموضااوم هو الذب يسااتخلص توافر القصااد الجنائي في الوقائع
المعروضاااة أمامه من عدمفا  ،4وفي حال تحققت عناصااار القصاااد الجنائي من علم الجاني وإرادته
قامت المسااااااؤولية الجنائية ضااااااد هذا الجاني دون اعتبار للباعد الذب دفع الجاني إلى ارتكاب هذه
الجريمة .5
ف ذا توافرت عناصااااااار القصاااااااد الجنائي يتحقا الركن المعنوب للجريمة مفما كان الباعد
منفا ،ألن الباعد ليس عنصااارا ً في القصاااد الجنائي ،والجريمة تقوم حتى لو كان الباعد على ذلك

 -1د .ممدوح خليل البحر ،مرجع سابا ،ص.211
 -2د.محمود نجيب حسني ،0971 ،مرجع سابا ،ص.531
 -3د.محمود نجيب حسني ،مرجع سابا ،0971،ص 531ومابعدها ،د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا،
ص.150
 -4أ.د.خالد موسى التوني ،مرجع سابا ،ص.177
 -5د.محمد صبحي نجم ،مرجع سابا ،ص.070
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هو اساااااتهزاز المجني عليه واحتقاره  ،1قساااااواء كان الباعد شاااااريها ُ أو دنيئا ً ف نه ال يؤثر على قيام
الجريمة ،فمن الممكن أن يكون الباعد على عبارات القذف هو االنتقام من المجني عليه بالنيل من
شرفه أو اعتباره أو تنبيه الناس على عدم صدقه أو أمانته .2

وتطبيقا ً لذلك قضت محكمة تمييز دبي بأن " :القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقا
بانصراف إرادة الجاني إلى الهعل باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كوسيلة إليصال
السب والقذف للمجني عليه وال عبرة بعد ذلك بما يكون قد دفع الجاني إلى ارتكاب فعلته أو الغرض
الذب توخاه منفا" .3

الملحث الثالث :أحنا العقا اوى الس والقذف لالوسا ل ارلنبرونية
بمهير وبقسي :
قبل الحديد عن العقوبات المقررة لجريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية ،ال بد من
اإلشاااارة إلى أن المرساااوم بقانون رقم ( )5لسااانة  2102بشاااأن جرائم مكافحة تقنية المعلومات لم
يتطرق ألساااباب اإلباحة ،وبالتالي فأنه تسااارب القواعد العامة لإلباحة وموانع العقاب على جريمتي
السب والقذف بالوسائل اإللكترونية.
لكن القانون المذكور قد نص على الظروف المشااددة في المادة ( )21منه حيد نص على

أنه "......ف ذا وقع السااااب أو القذف في حا موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناساااابة أو بسااابب

 -1تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه "إذا كان المتفم قد شكا أحد زمحئه إلى مجلس إدارة الشركة وكتب
على غحف الشكوى "سرب وشخصي" ثم امام المحكمة تمسك بأنه ما كان يقصد إذاعة ما حوته الشكوى من العبارات
التي عدتفا المحكمة قذفا ً في حا المشكو بداللة ما كتبه على غحففا ،ولكن المحكمة أدانته في جريمة القذف علنا دون أن
تتحدد عما تمسك به دفاعه ف نفا تكون قد قصرت في بيان االسباب التي بنت عليفا حكمفا" .انظر نقض أول ديسمبر
 – 0910مجموعة القواعد القانونية – جـ  ،5رقم  ،201ص.509
 -2د.محمد سعيد نمور ،الجرائم الواقعة على األشخاص في قانون العقوبات األردني ،دار عمان للنشر ،الطبعة األولى
0101هـ 0991 -م ،ص.315
 -3تمييز دبي ،جلسة  ،2103/2/22قضية رقم .2103/10
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عد ذلك ظرفاً مشااااادد ًا للجريمة" ،وكذلك الحال فقد نص على التدابير الجنائية في المواد
تأدية عمله ُ
 3 13 ،2 12 ،1 10من ذات القانون.
وساااااوف يتناول هذا المبحد أحكام العقاب في جريمتي الساااااب والقذف بالوساااااائل اإللكترونية من
خحل المطالب التالية:
المطلب األول :العقوبات األصلية لجريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية.
المطلب الثاني :الظروف المشددة لعقوبة جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية.
المطلب الثالد :التدابير الجنائية لجريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية.

المطو األول :العقولات األصوية
بمهير:
بداية ال بد من اإلشاااارة إلى أن العقوبة األصااالية التي فرضااافا المشااارم تكون مساااتقلة عن
غيرها وليست متعلقة بعقوبة أخرى وال ترتبط بفا ،ففي األصل في تقرير العقوبات .4

 -1تنص المادة ( )10على أنه" :مع عدم اإلخحل بحقوق الغير حسني النية يحكم في جميع األحوال بمصادرة األجفزة أو
البرامج أو الوسائل المستخدمة في إرتكاب أب من الجرائم المنصوص عليفا في هذا المرسوم بقانون أو األموال المتحصلة
منفا ،أو بمحو المعلومات أو البيانات أو إعدامفا ،كما يحكم ب غحق المحل أو الموقع الذب يرتكب فيه أب من هذه الجرائم،
وذلك إما إغحقا ً كليا ً أو للمدة التي تقدرها المحكمة".
 -2تنص المادة ( )12على أنه " :تقضي المحكمة ب بعاد األجنبي الذب يحكم عليه باإلدانة الرتكاب أب جريمة من الجرائم
المنصوص عليفا في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنهيذ العقوبة المحكوم بفا".
 -3تنص المادة ( )13على أنه" :مع عدم اإلخحل بالعقوبات المنصوص علبفا في هذا المرسوم بقانون يجوز للمحكمة أن
تأمر بوضع المحكوم عليه تحت اإلشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام أب شبكة معلوماتية ،أو نظام المعلومات
اإللكتروني ،أو أب وسيلة تقنية معلومات أخرى ،أو وضعه في مأوى عحجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة
مناسبة".
 -4د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.155
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وباااالرجوم إلى نص الماااادة ( )21من قاااانون مكاااافحاااة جرائم تقنياااة المعلوماااات رقم

( )5لعام  2102يتبين أن العقوبة التي حددها المشاارم لفذه الجريمة هي "الحبس والغرامة التي ال
تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم وال تجاوز خمسمائة ألف درهم".
ويححظ هنا أن المشااارم شااادد العقوبة عندما رفع حد الغرامة عما هو منصاااوص عليه في
قانون العقوبات لنهس الجريمة التي جعل حدها األدني  21الف درهم مما يؤكد على رغبة المشرم
في مكافحة الجرائم التي تقع بالوساااائل اإللكترونية الحديثة خصاااوصاااا ً بسااابب انتشاااارها كثيرا ً في
اآلونة األخيرة.
وعليه فسوف نعرض فيما يلي كحً من عقوبتي الحبس والغرامة:

الفرع األول :الحل
عرف المشااااااارم االتحادب الحبس في المادة ( )39من قانون العقوبات االتحادب رقم ()3

لساانة 0917م على أنه " :وضااع المحكوم عليه في إحدى المنشاالت العقابية المخصااصااة قانوناً لفذا
الغرض وذلك للمدة المحكوم بفا .واليجوز أن يقل الحد األدنى للحبس عن شاااااافر وال أن يزيد حده
االقصااااى على ثحد ساااانوات ما لم ينص القانون على خحف ذلك" ،وعقوبة الحبس مقررة للجن ،
ف ذا نص القانون على عقوبة الحبس دون تحديد مدة معينة ،ف ن على المحكمة أن تنطا بالحكم بمدة
تقدرها بحيد ال تقل عن شااااافر وال تزيد على ثحد سااااانوات  .1وعقوبة الحبس هي عقوبة ساااااالبة

 -1د .غنام محمد غنام ،شرح قانون العقوبات االتحادب لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة األولى ،2113 ،ص.375
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للحرية بصااهة مؤفتة ،للمدة المحددة في الحكم الجنائي الصااادر بفا ،وهي عقوبة مقررة للجن دائما ً
وفقا لنص المادة ( 1 )9من قانون العقوبات .2

ويعرف الحبس أيضاااا بأنه " :سااالب حرية المحكوم عليه الذب يلتزم بالعمل أحيانا ،ويعهى
في أحيان أخرى من هذا اإللتزام"  .3إذن فالحبس عقوبة أصاااالية مقررة لجريمة الجنحة ،وتهترض
حجز حرية المحكوم عليه مدة معينة في إحدى المنشلت العقابية المخصصة لفذه الغاية .4
وبما أن عبارة الحبس جاءت مطلقة في نص المادة ( )21من قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات ففذا يعني أن المشرم قد ترك للقاضي سلطة تقدير العقوبة المناسبة بحسب ما يراه من
ظروف للواقعة .5

الفرع الثان  :الغرامة

عرفت المادة ( )70من قانون العقوبات االتحادب الغرامة على أنفا " :إلزام المحكوم عليه
أن يدفع للخرينة المبلغ المحكوم به ،وال يجوز أن تقل الغرامة عن ألف درهم وال أن يزيد حدها
األقصاااااااى عن مليون درهم في الج نا يات وثحث ما ية ألف درهم في الجن وذلك كله ما لم ينص
القانون على خحفه".

 -1تنص المادة  29من قانون العقوبات االتحادب رقم ( )3لسنة 0917م على أنه " :الجنحة هي الجريمة المعاقب عليفا
بعقوبة أو أكثر من العقوبات اآلتية:
 -0الحبس.
 -8الغرامة التي تزيد على ألف درهم.
 -7الدية.
 -2د .مصطهى طاهر ،المعاملة الجنائية لمتعاطي المخدرات بين العقاب والعحج – دراسة مقارنة  ،-مركز البحود
والدراسات األمنية ،القيادة العامة لشرطة أبوظبي ،2119 ،ص.12
 -3د.محمد محمد مصباح القاضي ،القانون الجزائي النظرية العامة للعقوبة والتدبير اإلحترازب ،منشورات الحلبي الحقوقية،
الطبعة األولى ،2103 ،ص.215
 -4د .مؤيد محمد علي القضاة ،شرح قانون العقوبات االتحادب اإلماراتي ،القسم العام الكتاب الثاني الجزاء الجنائي العقوبة
والتدابير الجنائية ،الطبعة االولى ،2101 ،ص.53
 -5د .مؤيد محمد علي القضاة ،مرجع سابا ،ص.51
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و عرففا الهقفاء بأنفا" إيحم المحكوم عليه بطريا االقتطام من ماله"  ،1وتعرف أيضاااااااا ً
بأنفا " :عقوبة توقعفا الدولة بما لفا سلطة العقاب على األفراد وتذهب حصيلتفا إلى الدولة" .2
والغرامة يمكن أن تكون عقوبة أصاااااالية يقضااااااى بفا بمهردها ،أو عقوبة تكميلية يحكم بفا
باإلضاااااافة إلى عقوبة أصااااالية ساااااالبة للحرية ،ففي جزاء توقعه الدولة بما لفا سااااالطة العقاب على
األفراد نتي جة النت فاك قوا عد ال قانون ،وهي ال تنتج عن ات هاق بين األفراد أو عن اإلخحل بالتزام
تعاقدب  ،3وبالتالي ف ن حصاااايلة الغرامات تذهب إلى خزينة الدولة ،وال تكون من نصاااايب الطرف
المضرور ألن الدولة هي التي توقع هذا الجزاء بما لفا من سلطة العقاب .4
وبالنسبة لاشخاص الطبيعيين تهضل الغرامة على العقوبات المقيدة للحرية ق صيرة المدة،
ألنفا تحقا الغاية من العقاب بصاااااااهة عامة دون أن يكون هناك وجه للتخوف من خطر عدوى
اإلجرام الااذب تكون نتيجتااه في أغلااب األحيااان من اختحط المحكوم عليااه مع المساااااااجونين داخاال
الساااجن ،فضاااحً عن اعتبارها موردا ً مالياً - ،وهي في الغالب عقوبة أصااالية ،وقد تكون تكميلية في
بعض األحيان على حسب وقائع الجريمة وحكم القاضي ونص القانون .5
أما بالنسبة لاشخاص المعنويين فتعتبر عقوبة الغرامة من أهم وأبرز العقوبات التي تطبا
عليه وال يجد القاضي حرجا ً من الحكم بفا .6

 -1د .رمسيس بفنام ،النظرية العامة للمجرم والجزاء ،منشئة المعارف باالسكندرية ،سنة  ،0990ص.015
 -2د .سعيد الجنزورب ،الغرامة الجنائية ،دراسة مقارنة ،0937 ،ص 29ومابعدها.
 -3د .سعيد الجنزورب ،مرجع سابا ،ص.93
 -4د .سعيد الجنزورب ،مرجع سابا ،ص.93
 -5د .سلوى حسين حسن رزق ،المبادئ الدستورية للعقوبات الجنائية والتأديبية ،دار الهكر والقانون للنشر والتوزيع،
 ،2102ص.090
 -6د .سلوى حسين حسن رزق ،مرجع سابا ،ص.092
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وسواء كانت الغرامة عقوبة لحشخاص الطبيعيين أو المعنويين ف نفا ال تهرض إال إذا نص
عليفا القانون تطبيقا ً لمبدأ الشاارعية  ،1كما يجب أن يصاادر بفا حكما ً قضااائيا ً من محكمة مختصااة،
وال يحكم بفا إال على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة احتراما ً لمبدأ شخصية العقوبة .2
لذلك ف ن الغرامة كساااااائر العقوبات ،تخضاااااع لقاعدة العقوبة إال بنص ،و هذه القاعدة هي
األسااااس التي يقوم عليفا نظام العقوبات في التشاااريعات الحديثة ،ومعنى هذا المبدأ أن األفعال التي
تصااادر من األنساااان وتشاااكل جريمة بنص القانون يكون لفا عقابفا القانوني  ،3وبذلك يقتصااار دور
القاضي على تطبيا الغرامة المنصوص عليفا في القانون ،ويجب عليه أن ال يتجاوز الحد األقصى
المنصوص عليه ،وال أن ينزل عن الحد األدنى إال بنص.
وخحصاااااة ما سااااابا التطرق اليه أن عقوبة هذه الجريمة قد تكون الحبس والغرامة معا ً أو
تكون إحداهما ،وقد ترك أمر تحديد مدة عقوبة الحبس للقاضاااااااي بينما قيد المشااااااارم مقدار عقوبة
الغرامة بح ٍد أدنى هو مائتين وخمسين ألف درهم وح ٍد أعلى هو خمسمائة ألف درهم.

 -1بمعنى أنه ال يجوز توقيع أب عقوبة جنائية لم يرد بفا نص في القانون احتراما لمبدأ الشرعية الذب مهاده أن" ال جريمة
والعقوبة إال بنص" .ويعد هذا المبدأ من المبادئ الدستورية الذب يكرسفا الدستور االتحادب لدولة اإلمارات العربية المتحدة
لسنة 0970بموجب المادة ( )27منه والتي تنص على أنه " :يحدد القانون الجرائم والعقوبات .والعقوبة على ما تم من
فعل أو ترك قبل صدور القانون الذب ينص عليه" .أنظر د .مؤيد محمد علي القضاة ،شرح قانون العقوبات االتحادب
اإلماراتي القسم العام الكتاب الثاني الجزاء الجنائي العقوبة والتدابير الجنائية ،الطبعة االولى ،2101 ،ص 07ومابعدها.
 -2بمعنى أنفا ال تهرض إال على الجاني الذب قام ب رتكاب الجريمة وتثبت مسؤوليته عنفا .فح يجوز فرضفا على من بقي
منعزل عن الجريمة ولم يساهم في إرتكابفا .وتعتبر من أهم الخصائص التي تميز الجزاء الجنائي ،إذ تكرسه المادة ()21
من الدستور االتحادب لدولة اإلمارات العربية المتحدة بقولفا " :العقوبة شخصية .والمتفم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة
قانونية وعادلة ."......أنظر د .مؤيد محمد علي القضاة ،مرجع سابا ،ص.09
 -3د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.151
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المطو الثان  :الظروف المشررة لعقولة ريمب الس والقذف لالوسا ل ارلنبرونية
بمهير:
نصااات المادة ( )21من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الهقرة الثانية على أنه" :

إذا وقع السااب والقذف في حا موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناساابة أو بساابب تأدية عمله ُعد
ذلك ظرفاً مشدد ًا".
أب أن المشااااااارم االتحادب شااااااادد العقاب في حال ارتكاب الجريمة بحا طائهة معينة من
األفراد نظرا ً لخطورتفا على المصلحة العامة ،ومن هؤالء األفراد الموظف العام أو المكلف بخدمة
عامة وذلك إذا وجفت إليه عبارات القذف بصهته ال بشخصه وهو ما يتطلب ارتباط القذف بأعمال
الوظيهة ال بالحياة الخاصااااة للموظف ،وقد نصاااات المادة ( )5من قانون العقوبات االتحادب أيضااااا ً
على هذه الطائهة المعينة من الناس.
وعلة تشاااديد العقوبة في هذه الحالة هي رغبة المشااارم االتحادب في توفير حماية خاصاااة
للوظي هة أو ال خد مة ال عا مة حتى يمكن الق يام ب فا على أك مل و جه ،وحتى يتمتع الموظف ال عام أو
المكلف بخدمة عامة بقدر من الطمأنينة يمكنه من أداء واجبات وظيهته ،إذ تتطلب المصااالحة العامة
أن يكون هذا الموظف أو المكلف في أدائه لعمله آمنا ً من أن يمس أحد سااااامعته أو ينال من شااااارفه
وكرامته واعتباره.
كما أن القذف في حا الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يلحا الضااااااارربالمصااااااالحة
العامة بصااورة أكبر من الضاارر الذب ينجم عن القذف في حا فرد عادب ،إضااافة إلى أن المشاارم
االتحادب قد أباح الطعن في عمل الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة إذا كانت الوقائع المسااااااندة
إليه صاااااادقه ،وهذا يعني أن الحكم على المتفم بقذف الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وتوقيع
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العقاب عليه يهترض كذب الواقعة المساااااااندة إلى الموظف األمر الذب يجعل جريمة القذف أشاااااااد
خطورة .1
وبناءا على ذلك يتض أنه إلعمال هذا الظرف المشدد ال بد من توافر شرطان هما:
 .0أن يكون الشخص المقذوف موظها ً عاما ً ومكلها ً بخدمة عامة .2
 .2أن يكون القاذف قد وجه إلى المجني عليه أثناء أو بساااابب أو بمناساااابة تأدية الوظيهة أو الخدمة
العامة.
والواقع أن هذين الشارطين يكمحن بعضافما البعض ،ألن محل اإلعتداء هي صاهة المجني
عليه ال شاااخصاااه ،فهي حال لم يكن متمتعا ً بفذه الصاااهة فح تقوم جريمتي الساااب والقذف بالوساااائل
اإللكترونية الحديثة بصورتفا المشددة .3

 -1انظر.د .طايل عارف الشياب ،مرجع سابا ،ص  ،107د .ممدوح خليل البحر ،مرجع سابا ،ص 221وما بعدها،
أ.د.خالد موسى التوني ،مرجع سابا ،ص 115ومابعدها.
 -2نصت المادة ( )5من قانون العقويات االتحادب رقم  3لسنة  0917وتعديحته لسنة  2103على أنه " :يعتبر موظها ً
عاما في حكم هذا القانون :
 .0القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية.
 .2أفراد القوات المسلحة.
 .3رؤساء المجالس التشريعية واالستشارية والبلدية وأعضاؤها.
 .1كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين ،وذلك في حدود العمل المهوض فيه.
 .5رؤساء مجالس اإلدارة وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الفيئات والمؤسسات العامة .
 .3رؤساء مجالس اإلدارة وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النهع العام .ويعد
مكلف بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من ال يدخل في الهئات المنصوص عليفا في البنود السابقة ،ويقوم
بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بنا ًء على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين
أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل المكلف به.
 -3أ.د.خالد موسى التوني ،مرجع سابا ،ص.115
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المطو الثالث :البرالير ال نا ية
بمهير:
يقصاااااااد بالتدابير الجنائية مجموعة من اإلجراءات التي تأمر بفا المحكمة باإلضاااااااافة إلى
العقوبات األصلية .1
وتعرف ايضااااااا ً بأنفا مجموعة من اإلجراءات القانونية التي تتخذ في مواجفة بعض الجناة
ممن تثبت خطورتفم اإلجرامية لمنعفم من ارتكاب جرائم في المسااااتقبل  ،2ويتضاااا من خحل هذا
التحديد لمهفوم التدابير الجنائية أنفا ذات طابع تأهيلي وقائي ففي من ناحية تهرض على الجاني
العتبارات تتعلا بصااالحته ومصااالحة المجتمع باالضاااافة إلى أنفا تفدف إلى حماية الجاني وتأهيله
وإصاااااااححه  ،3مع مححظة أن بعض هذه التدابير – مثل اإلبعاد عن البحد واإللزام بالعمل وحظر
ممارسة عمل معين – يجوز للمحكمة أن تأمر بأحدها بدالً من الحكم بالعقوبة سالبة الحرية .4
وقد نص المشااااااارم في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المواد ()13 ،12 ،10
على هذه التدابير وهي تنقسااااااام إلى نوعين من التدابير :تدابير وجوبية وتدابير جوازية .وهذا ما
سنتناوله بالتهصيل.

الفرع األول :البرالير الو ولية
ورد النص في قانون م كاف حة جرائم تقن ية المعلو مات على ال تدابير الوجوب ية التي ي جب
تطبيقفا على الجاني الذب يرتكب جريمتي الساااب والقذف تحديدا ً في المادة ( )12التي نصااات على

 -1د .غنام محمد غنام  :مرجع سابا ص.531
 -2د .مؤيد محمد علي القضاة ،شرح قانون العقوبات االتحادب اإلماراتي القسم العام الكتاب الثاني الجزاء الجنائي العقوبة
والتدابير الجنائية ،الطبعة االولى ،2101 ،ص.215
 -3د.مؤيد محمد علي القضاة ،مرجع سابا ،ص.215
 -4د .غنام محمد غنام ،مرجع سابا ،ص .531
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أنه " :تقضاااااااي المحكمة ب بعاد األجنبي الذب يحكم عليه باإلدانة الرتكاب أب جريمة من الجرائم
المنصوص عليفا في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنهيذ العقوبة المحكوم بفا".

كما ونصت المادة ( )13من ذات القانون على أنه " :مع عدم اإلخحل بحقوق الغير حسني
النية يحكم في جميع األحوال بمصااادرة األجفزة أو البرامج أو الوسااائل المسااتخدمة في إرتكاب أب
من الجرائم المنصاااااااوص عليفا في هذا المرساااااااوم بقانون أو األموال المتحصااااااالة منفا ،أو بمحو
المعلومات أو البيانات أو إعدامفا ،كما يحكم ب غحق المحل أو الموقع الذب يرتكب فيه أب من هذه
الجرائم ،وذلك إما إغحقاً كلياً أو للمدة التي تقدرها المحكمة".
ويتبين من النصاااااااين المذكورين أعحه أن التدابير الوجوبية التي يتصاااااااور أن يحكم بفا
القاضي عند الحكم باإلدانة في جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية تنقسم إلى التالي:

أوالً :ارلعار
نصااااات المادة  12من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ( )5لسااااانة  2102على

أنه " :تقضاااااااي المحكمة ب بعاد األجنبي الذب يحكم عليه باإلدانة الرتكاب أب جريمة من الجرائم
المنصوص عليفا في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنهيذ العقوبة المحكوم بفا".
وقد ا ستقرت أحكام الهقه والق ضاء على و صف "إبعاد األجنبي" بأنه أحد التدابير الجزائية.
كما أن الحكم بتدبير اإلبعاد جوازب لمحكمة الموضوم دون معقب عليفا .1

ويمكن تعريف اإلبعاد بأنه " :تدبير احترازب مقيد للحرية يهرض على األجنبي الذب ينزل
به مغادرة اإلقليم الوطني وحظر العودة إليه مجدد ًا"  ،2ويعرف أيضااااااا ً بأنه" عمل بمقتضاااااااه تنذر

 -1حكم المحكمة االتحادية العليا ،جلسة  ،0995/3/0مج األحكام ،س ،07رقم  ،39ص ،221أنظر د .حسني الجندب،
مرجع سابا ،ص.290
 -2د .محمد محمد مصباح القاضي ،مرجع سابا ،ص.327
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الدولة فرد ًا أو عدة أفراد من األجانب المقيمين على أرضااااااافا بالخروج منفا أو إكراهفم على ذلك
عند االقتضاء" .1
ويتضااااااا ل نا من هذه الت عاريف أن اإلب عاد من البحد تدبير ال يقع إلى على األ جا نب ،2
واإلبعاد المقرر بموجب قانون العقوبات االتحادب  3هو إبعاد قضائي ،يصدر من المحكمة الجزائية
التي أ صدرت الحكم الجزائي ضد المحكوم عليه .وفي الحاالت التي ال يكون فيفا الحكم باإلبعاد قد
صاااااادر كبديل للعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة يتم تنهيذ حكم اإلبعاد بعد انتفاء المحكوم عليه
من تنهيذ العقوبة المحكوم بفا عليه .4
وقد نظم قانون العقوبات حاالت إبعاد األجنبي بسااااااابب ارتكابه جريمة ،أب الحاالت التي
يصاادر فيفا حكم من المحكمة ويعرف باإلبعاد القضااائي  ،5ويختلف هذا النوم عن اإلبعاد اإلدارب
الذب يتم بقرار من اإلدارة ودون اشااااتراط وقوم جريمة معينة ،وذلك بساااابب ما يمثله هذا األجنبي
في البحد من تفديد لامن العام ،والمعروف أنه ال يجوز إبعاد المواطن سواء بحكم قضائي أو قرار

 -1د .حسني الجندب ،مرجع سابا ،ص 291ومابعدها.
 -2قررت المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  739لسنة  2101س ،1ق.أ جزائي ،جلسة  ،2101/00/9بأنه  " :لما
كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده  ....هندب الجنسية ففو أجنبي عن الدولة وقد
أدانته محكمة أول درجة بالحبس مدة أربعة أشفر واإلبعاد وقد قضي الحكم المطعون فيه في استئنافه بتعديل الحكم المستأنف
واإلكتهاء بحبسه شفر واحد ولم تتبعه باإلبعاد مما يهيد أنه أسقطه عنه وفا التعديل الذب أجراه على الحكم المستأنف،
فيكون قد اخطأ في تطبيا القانون الواجب إعماله بما يوجب نقضه جزئيا ً وتصحيحه ب ضافة عقوبة اإلبعاد إلى العقوبة
المقضي بفا إذ العيب الذب شاب الحكم قاصر على الخطأ في تطبيا القانون" ،أنظر أيضاً :حكم المحكمة االتحادية العليا،
الطعن رقم  ،531لسنة  2101س ،1ق.أ .جزائي .2101/9/29 ،راجع الدكتور مؤيد محمد علي القضاة ،مرجع سابا،
ص.222
 -3نصت المادة ( )020من قانون العقوبات االتحادب رقم( )3لسنة 0917على أنه " :إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة
مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض وجب الحكم ب بعاده عن الدولة .ويجوز للمحكمة في مواد الجن األخرى
أن تأمر في حكمفا ب بعاده عن الدولة ،أو الحكم باإلبعاد بدالً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية".
 -4تمييز دبي ،الطعن رقم  011لسنة  ،2113جزاء ،جلسة  ،2113/7/02أنظر د .مؤيد محمد علي القضاة ،مرجع
سابا ،ص.209
 -5اإلبعاد القضائي هو الذب يتخذ بناء على حكم أو أمر قضائي يصدر من المحكمة المختصة ،عند ارتكاب المبعد بعض
الجرائم ،وهذا النوم من اإلبعاد قد يكون وجوبيا ً تلتزم المحكمة بالحكم به ،وقد يكون جوازيا ً بحيد تملك المحكمة السلطة
التقديرية في تحديد المدة من عدمفا .أنظر د .حسني الجندب ،ص.291
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إدارب  1ألن المادة ( )37من الدساااااااتور تنص على أنه " :ال يجوز إبعاد المواطنين أو نهيفم من
اإلتحاد" .2

ثانيا :مصاررة األ هعة أو اللرامج أو الوسا ل المسبخرمة ج ال ريمة
والمصااااادرة هي نزم مال – تم ضاااابطه – جبرا ً عن صاااااحبه لكي يؤول إلى الدولة بغير
مقابل ،ففي إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشاااااااياء مضااااااابوطة ذات صااااااالة بالجريمة ،قفرا ً عن
صاحبفا وبغير مقابل  ،3ففي إذا ً عقوبة مالية ،تتمثل في نزم المال قسرا ً عن صاحبه ،وإدخاله في
ملك الدولة بح مقابل .4
وتعرف أيضا بأنفا نقل ملكية مال أو أكثر من أموال المحكوم عليه إلى الدولة ،ففي عقوبة
ناقلة للملكية جوهرها حلول الدولة محل المحكوم عليه في ملكية مال .5

وقد عرف الهقه المصرب المصادرة بأنفا " نزم ملكية المال جبر ًا عن مالكه وإضافته إلى
ملك الدولة بغير مقابل "وبأنفا" إضافة مال للجاني إلى ملك الدولة بغير مقابل" وفي القضاء المصرب

عرفتفا محكمة النقض في حكم حديد بفا بأنفا " إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة
ذات صلة بجريمة ،قفر ًا عن صاحبفا وبغير مقابل" .6

 -1استقر القضاء اإلدارب وسا يره في ذلك فقه القانون العام على تعريف القرار اإلدارب بأنه :إفصاح اإلدارة إرادتفا
الملزمة ،بمالفا من سلطة بمقتضى القوانين واللوائ  ،وذلك بقصد إحداد مركز قانوني معين متى كان ممكنا ً وجائزا ً قانونا ً
وكان الباعد عليه ابتغاء مصلحة عامة  ،بمعنى أن القضاء والهقه تبنى المعيار الشكلي في تحديد وتمييز القرار اإلدارب،
إذ يكهي طبقا ً لفا المعيار أن يصدر العمل من جانب السلطة اإلدارية  .أنظر د .عمرو أحمد حسبو ،مبادئ القانون اإلدارب
في دولة اإلمارات العربية المتحدة الكتاب األول ،وزارة الداخلية  -كلية الشرطة ،ص.020
 -2د .غنام محمد غنام  :مرجع سابا  :ص.539
 -3د .غنام محمد غنام ،مرجع سابا ،ص ،101د.محمد محمد مصباح القاضي،مرجع سابا.259 ،
 -4د .مصطهى طاهر ،مرجع سابا.17 ،
 -5د .غنام محمد غنام ،مرجع سابا ،ص ،101د.محمد محمد مصباح القاضي ،ص ،259د .حسني الجندب ،التشريعات
الجنائية الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة األولى ،2119 ،ص ،270محمد مؤيد علي القضاة ،مرجع
سابا ،ص،72د .سعيد الجنزورب ،مرجع سابا ،ص 052ومابعدها ،د.محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا،
ص.132
 -6د .علي فضل حسن ،مرجع السابا ،ص.33
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واألصل في قانون العقوبات أن المصادرة عقوبة تكميلية ،وهو ما أكدته المادة ( )12من

قانون العقوبات حيد نصت على أنه " :تحكم المحكمة عند الحكم باإلدانة بمصادرة األشياء واألموال
المضبوطة التي استعملت فيفا أو كان من شأنفا أن تستعمل فيفا أو كانت محح لفا أو التي تحصلت
من الجريمة .فاذا تعذر ضبط أياً من تلك األشياء أو األموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتفا،
وذلك كله دون اإلخحل بحقوق الغير حسن النية".
وقد أكدت على ذلك أيضا ً المادة ( )10من المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2102حيد

نصت على أنه " :مع عدم اإلخحل بحقوق الغير حسني النية يحكم في جميع األحوال بمصادرة
األجفزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في إرتكاب أب من الجرائم المنصوص عليفا في هذا
المرسوم بقانون أو األموال المتحصلة منفا ،أو بمحو المعلومات أو البيانات أو إعدامفا ،كما يحكم
ب غحق المحل أو الموقع الذب يرتكب فيه أب من هذه الجرائم ،وذلك إما إغحقاً كلياً أو للمدة التي
تقدرها المحكمة".
أنواع المصاررة
ويمكن تقسيم المصادرة إلى نوعين إحدهما عام ينصب على كل ممتلكات المحكوم عليه أو
حصة شائعة فيفا ،واآلخر خاص محله شي أو أشياء معينة بذاتفا ،وهو ما سنوضحه تاليا مع التركيز
على المصادرة الخاصة بشكل مهصل ألن هذا النوم من المصادرة هو الذب ورد في قانون العقوبات
االتحادب.

 .0المصاررة العامة:
هي التي تصااااااايااب المحكوم عليااه في كاال أموالااه  ،1أب تلااك التي ترد على جميع أموال
الشخص وهي محظورة قانونا ً سندا ً لنص المادة ( )39من الدستور االتحادب التي تنص على أن" :

 -1د .حسني الجندب ،مرجع سابا ،ص.270
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المصادرة العامة لاموال المحظورة ،وال تكون المصادرة الخاصة إال بناء على حكم قضائي وفي
األحوال المنصوص عليفا في القانون" .1

 .2المصاررة الخاصة:
هي التي ال تقع إال على شي معين سواء كان متصحً بالجريمة أو مستعمحً في ارتكابفا أو
معدا ً لفذا اإلستعمال  ،2وهي أيضا ً ترد على شيء أو أشياء معينة بذواتفا من أموال المحكوم عليه
ذات صلة بالجريمة المرتكبة منه  ،3ففي ال تقع اال على شي معين سواء كان مت صحً بالجريمة أو
مستعمحً في ارتكابفا أو معدا ً لفذا االستعمال .4
والهرق بين المصااااادرة العامة والخاصااااة أن األخيرة تنصااااب على شااااي معين ومحدد من
أموال المحكوم عليه ،أما األولى فتنصب على جميع أموال المحكوم عليه.
والمصااااااادرة الخاصااااااة هي ما أخذ بفا المشاااااارم اإلماراتي بنص المادة ( )12من قانون
العقوبات االتحادب وهي ال تجوز إال بحكم قضااائي  ،5وهو ما اكده نص المادة ( )39من الدسااتور

االتحادب بقولفا " وال تكون عقوبة المصاااااادرة الخاصاااااة إال بناء على حكم قضاااااائي وفي األحوال
المنصوص عليفا في القانون".
وقد ساابا أن أشاارنا إلى أن المشاارم قد بين األشااياء التي يجب مصااادرتفا ،وهي األشااياء
التي اساااتعملت في ارتكاب هذه الجريمة ،وتنصااارف إلى الشااابكة المعلوماتية وأداة تقنية المعلومات
وبرامج التواصاااال اإلجتماعي وغيرها من الوسااااائل اإللكترونية طبقا ً لنص المادة ( )10من قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 -1د .غنام محمد غنام ،مرجع سابا ،ص ،101د .مؤيد محمد علي القضاة ،مرجع سابا ،ص.73
 -2د .محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.133
 -3د .حسني الجندب ،مرجع سابا ،ص.270
 -4د .محمد محمد مصباح القاضي ،مرجع سابا ،ص.002
 -5د.غنام محمد غنام ،مرجع سابا ،ص.109
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ار ارخالل لحقود الغير حسن النية
قيد المشرم هذه المصادرة بضرورة عدم اإلخحل بحقوق الغير حسن النية ،وهذا القيد يعد
بمثابة حصاار لمجال المصااادرة ،وترجع علته إلى الطبيعة القانونية للمصااادرة ،مما ينبغي أن تكون
هذه الصهة شخصية ،فح ينال العقوبة إال من يستحقفا .1
ويقصااد بالغير حساان النية األشااخاص الذين ليس لفم عحقة بالجريمة ،أب كل من ال يسااأل
جنائيا ً عن الجريمة ،فح يدخل بوصااهه فاعحً أو شااريكا ً فيفا ،فكل من ال يصاادر ضااده حكم باإلدانة
في الجريمة يعد بريئا ً منفا ومن كل ما يترتب عليفا .2
والشخص حسن النية هو الشخص الذب لم يكن لديه العلم ب رتكاب الجريمة ،ففو ال يستحا
عقوبة هذه الجريمة  ،3وكذلك الشخص الذب ال يتوافر لديه القصد أو الخطأ بالنسبة للجريمة .4

ثالثاً :محو المعوومات أو الليانات أو إارامها
يقصااد بالمحو المس ا الذب ينصااب على البرامج أو البيانات أو المعلومات بما يجعلفا غير
صااالحة للغرض الذب أعدت من أجله  ،5ويشاامل أفعال اإلدخال واإلتحف والمحو والطمس لبيانات
أو برامج معلوماتية  ،6ويعرف أيضااااااا ب لغاء البرامج أو إزالة المعلومات الموجودة داخله بشااااااكل
نفائي  ،7وعدم وجود أثر لفا سواء في الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات أو غيرها من
الوسائل اإللكترونية.

 -1محمد محمد مصباح القاضي ،مرجع سابا ،ص.001
 -2د .حسني الجندب ،مرجع سابا ،ص.271
 -3د .محمد محمد مصباح القاضي ،ص.001
 -4د .حسني الجندب ،مرجع سابا ،ص.271
 -5د .حسني الجندب ،مرجع سابا ،ص.020
 -6د .خالد محمد كدفور المفيرب ،جرائم الكمبيوتر واإلنترنت والتجارة اإللكترونية ،دار الغرير للطباعة والنشر ،الطبعة
الثانية .2115 ،ص.15
 -7د .حسني الجندب ،مرجع سابا ،ص.022
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ومثال ذلك إذا قام شخص بسب آخر عبر الفاتف المحمول من خحل إستخدام أحد البرامج
اإللكترونية الحديثة ،فعندما يصاادر القاضااي الحكم بفذا التدبير فسااوف تقوم الجفة المختصااة بطلب
الفاتف محل الجريمة من الجاني ومحو كافة المعلومات والبيانات التي ارسلت إلى المجني عليه.

رالعاً :إغالد المحل أو الموقع المربن جيه ال ريمة
ل قد ورد تدبير إغحق الم حل في القوانين الع قاب ية كعحج للجري مة ،وه نا يختلف اإلغحق
بحسااابانه جزا ًء جنائيا ً – وهو ما نحن بصااادده – عن اإلغحق اإلدارب – وهو ما يخرج عن نطاق
هذه الدراسة وهو ما سنقوم بتهصيله تالياً:
يقصد باإلغحق إيقاف نشاط المنشأة أو المؤسسة أو المحل المرتكب فيه الجريمة المقضي
ب غحقه أو منع ممارسااته لنشاااطه المرخص له به ،1وهو يعادل عند تطبيقه على الشااخص المعنوب
لهترة معينة عقوبة الحبس بالنسبة للشخص الطبيعي  ،2ويعرف أيضا ً بأنه حظر مزاولة العمل الذب
كان يمارس فيه قبل إنزال هذا التدبير ،وينصااارف اإلقهال إلى المحل كمؤساااساااة تجارية ،ال ككيان
مادب .3
والمقصود بالغلا هنا الذب يتم بناء على حكم صادر من المحكمة المختصة ،وينصب على
كل محل أو موقع ارتكبت فيه الجريمة ،وفي األحوال التي نص عليفا القانون .ويكون من شاااااااأنه
إبعاد هذا المحل أو الموقع – بصهة إما مؤقتة أو دائمة – عن دائرة التعامل به ،متى أعتبر أب منفا

 -1أشارت المادة  021من قانون العقوبات االتحادب إلى أنه  " :فيما عدا الحاالت الخاصة التي ينص عليفا القانون على
اإلغحق يجوز للمحكمة عند الحكم بمنع شخص من ممارسة عمله وفقا ً للمادة  023أن تأمر ب غحق المحل الذب يمارس
فيه هذا العمل وذلك لمدة ال تقل عن شفرين وال تزيد عن سنة ،ويستتبع اإلغحق حظر مباشرة العمل أو التجارة أو الصناعة
نهسفا في المحل ذاته سواء أكان ذلك بواسطة المحكوم عليه أم أحد أفراد أسرته أم أب شخص آخر يكون المحكوم عليه قد
أجر له المحل أو تنازل له عنه بعد وقوم الجريمة وال يتناول الحظر مالك المحل أو أب شخص يكون له حا عيني عليه
إذا لم تكن له صلة بالجريمة.
 -2د .محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.131
 -3د .محمد محمد مصباح القاضي ،مرجع سابا ،ص.313
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الوسااايلة الممارس بفا بعض األنشاااطة المعاقب عليفا قاونيا ً  ،1ويعرف أيضاااا بالغلا الصاااادر من
جفة مختصة على الموقع أو المحل المرتكب فيه الجريمة ،وفقا لمدة معينة ينص عليفا القانون.
وقد يكون المحل أو المكان أو الموقع الذب ارتكبت فيه جريمتي السااااب والقذف بالوسااااائل
اإللكترونية وساااايلة تساااافل للجاني ارتكابفا فيه ،ولذلك يحكم ب غحق المحل أو الموقع الذب ترتكب
فيه هذه الجريمة -إذا كانت قد ارتكبت بعلم مالكفا -إغحقا ً كليا ً أو لمدة معينة تحددها المحكمة .وهو
ما جاء في نص المادة ( )10من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ( )5لسااانة  2102التي

نصت على أنه ........ " :كما يحكم ب غحق المحل أو الموقع الذب يرتكب فيه أب من هذه الجرائم،
وذلك إما إغحقاً كلياً أو للمدة التي تقدرها المحكمة".
واإلغحق عقوبةً جنائيةً وتدبيرا ً إحترازيا ً بحساااااااب األحوال وهذا ما اخذت به العديد من
التشريعات  ،2فاإلغحق عقوبة يراد بفا إيحم المحكوم عليه و إلحاق الضرر به نتيجة إيقاف نشاطه
الحرفي أو المفني الذب كان يمارساااااااه في هذا المحل أو الموقع الذب ارتكبت فيه جريمتي السااااااب
والقذف بالوسائل اإللكترونية .مما يضر بالمحكوم عليه في كسبه من ذلك النشاط .3
وينبغي في جميع األحوال أال يؤثر الغلا على حقوق الغير حساااان النية الذب لم يكن داخحً
في هذه الجريمة ولم يكن يعلم بفا أسااااااسااااااً ،ساااااواء بوصاااااهه فاعحً أو شاااااريكا ً  .4فمثحً لو قام أحد
األشااخاص بسااب أو قذف آخر عن طريا الشاابكة المعلوماتية الموجودة في إحدى مقاهي اإلنترنت
ولم يكن صاحب المقفى يعلم بنية هذا الشخص ففنا يسأل الجاني عن جريمة سب وقذف بالوسائل
اإللكترونية طبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أما صااااااحب المقفى فيعتبر حسااااان النية ال
شريكا ً لعدم علمه بنية الجاني.

 -1د .حسني الجندب ،مرجع سابا ،ص.217
 -2د .محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.131
 -3د .محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.135
 -4د .محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.135

51

ولم يبين المشرم في المادة ( )10من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مدة الغلا ،فقد
تركفا مطلقة غير مقيدة أب تخضاااع لتقدير القاضاااي ،فله أن يجعل الغلا كليا ً أو جزئيا ً لمدة تحددها
المحكمة الصادر منفا الحكم ب غحق هذا المحل.

أما الغلا اإلدارب ففو " مجرد إجراء إدارب تأمر به وتنهذه الساااالطة اإلدارية بساااابب عدم
وجود ترخيص بهت أو إدارة المنشأة بقصد المحافظة على النظام العام" ،1ويعرف أيضا بأنه" أمر
يصاااادر من جفة إدارية بالغلا ،وذلك لعدم حصااااول المحل على ترخيص بهتحه أو إدارته ،أو لعدم
استيهاء االشتراطات المطلوبة فيفا" .2
وقد من المشرم للجفة اإلدارية – القائمة على شؤون التنظيم – بعض السلطات التي من
خحلفا تقوم بتسيير واستغحل وإدارة هذا المحل بتوافر االشتراطات فيفا .وجعلت الغلا هو جزاء
مخالهة ذلك ،حيد تقوم هذه الجفة بغلا بعض المححت أو المنشااااااالت التي تخالف القانون غلقا ً
إداريا ً دون انتظار حكم قضااااائي من المحكمة ،ويصاااادر قرار إدارب بغلا هذا المحل أو المنشااااأه
محل الجريمة .3

الفرع الثان  :البرالير ال واعية

نصت المادة ( )13من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه" :مع عدم اإلخحل
بالعقوبات المنصوص عليفا في هذا المرسوم بقانون يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه
تحت اإلشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام أب شبكة معلوماتية ،أو نظام المعلومات
اإللكتروني ،أو أب وسيلة تقنية معلومات أخرى ،أو وضعه في مأوى عحجي أو مركز تأهيل للمدة
التي تراها المحكمة مناسبة".

 -1د .محمد حميد مضحي المزمومي ،مرجع سابا ،ص.131
 -2د .حسني الجندب ،مرجع سابا ،ص.217
 -3د .حسني الجندب ،مرجع سابا ،ص.217
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ويتبين لنااا من النص المااذكور أعحه أن التاادابير الجوازيااة في جريمتي السااااااااب والقااذف
بالوسائل اإللكترونية الحديثة تنقسم إلى التالي:

أوالً :وضع المحنو بحت ارشراف أو المراقلة

وتعرف المراقبة بأنفا " تدبير احترازب مقيد للحرية يبتغي توفير معاملة خاصة لمن ينزل
به تستفدف تحقيا إصححه وضمان ائتحفه مع المجتمع" .1

وقد عرفت المادة ( )005من قانون العقوبات اإلماراتي المراقبة بقولفا أن " المراقبة هي
إلزام المحكوم عليه بالقيود التالية كلفا أو بعضفا وفقاً لما يقرره الحكم":
 .0أن ال يغير محل إقامته إال بعد موافقة الجفة اإلدارية المختصة ف ذا لم يكن له محل إقامة عينت
له هذه الجفة مححً.
 .2أن يقدم نهسه إلى الجفة اإلدارية المختصة في الهترات الدورية التي تحددها.
 .3أن ال يرتاد األماكن التي حددها الحكم.
 .1أن ال يبرح مسكنه ليحً إال ب ذن من الجفة اإلدارية المختصة".
فالمراقبة كما يتض لنا من النص أعحه هي تدبير جنائي يقوم على مجموعة من الواجبات
التي تهرض على المحكوم عليه وتمثل تقييدا ً لحريته من حيد إلزامه بعدم تغير محل إقامته إال بعد
الحصااااول على إذن من الساااالطة المختصااااة ،وعدم ارتياد األماكن التي حددتفا المحكمة في الحكم،
وعدم مغادرة المسكن ليحً إال بناء على موافقة من الجفات المختصة بذلك .2

وقد نصااات المادة (  )039من قانون العقوبات االتحادب على أنه " :تسااارب على المراقبة
المنصاااااااوص عليفا في هذا الباب أحكام المادة (  )005وال يجوز أن تزيد مدة المراقبة على ثحثة

 -1د .محمد محمد مصباح القاضي ،مرجع سابا ،ص.323
 -2د.مؤيد محمد علي القضاة ،مرجع سابا ،ص.207

53

سنوات" .أب بمعنى أن المشرم حدد مدة تدبير المراقبة ولم يتركفا مطلقة وأشترط أن ال تزيد على
ثحد سنوات.
ويقوم مركز اإلشاااااراف أو المراقبة بدراساااااة الحاالت المحولة إليه ساااااواء اجتماعيا ً وطبيا ً
ونهسااااياً ،للوقوف على العوامل التي أدت إلى وقوم الجريمة ،ورساااام خطة للعحج ،وتقديم التقارير
المطلوبة إلى المحكمة واإلشاااااااراف على تنهيذ التدابير المنصاااااااوص عليفا في هذا القانون  .1كما
يختص مكتب المراقبة بتنهيذ برنامج الرعاية الححقة لخريجي هذه المراكز والمؤسسات.
أما بالنسااااااابة لمرحلة المراقبة ففنا تتجه جفود المراقب اإلجتماعي في هذه المرحلة نحو
شااااااخصااااااية الحدد وحاجاته ومطالبة المادية واالجتماعية والنهسااااااية محاوالً بأقصااااااى جفد تعديل
شخصيته وإعادة تنشئته بما يجعله يعيش حياة طبيعية في هذا المجتمع .2

ثانيا :الحرمان من اسبرخا شلنة معوومابية
يقصد به منع الشخص من استخدام أب وسيلة إلكترونية تؤدب إلى ارتكاب جريمتي السب
والقذف .ولم يحدد المشاارم مدة معينة للحرمان فقد تركفا تقديرية للقاضااي وله أن يحكم بالمدة التي
تتناسب مع الجريمة المرتكبة.

ثالثاً :الوضع ج ماوى اال

أو مرنع باهيل

بالرجوم إلى نص المادة ( )037من قانون العقوبات االتحادب بخصاااااااوص اإلجراءات
الواجب إتباعفا لتنهيذ تدبير اإليدام في مأوى عحجي ،وما يلزم اتخاذه لمتابعة حالة الجاني نجدها

ى عحجياً إلى منشااأة صااحية مخصااصااة لفذا الغرض
تنص على أن " :يرساال المحكوم ب يداعه مأو ً

 -1د .علي محمد جعهر ،األحداد المنحرفون ،دراسة مقارنة ،المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،0991 ،
ص.301
 -2د .علي محمد جعهر ،مرجع سابا ،ص.301

54

حيد يلقى العناية التي تدعو إليفا حالته" .ويصاادر بتحديد المنشااأة الصااحية قرار من وزير الصااحة
باإلتهاق مع وزير العدل.
وإذا حكم باإليدام في مأوى عحجي وجب أن تعرض على المحكمة المختصااااااااة تقارير
األطباء عن حالة المحكوم عليه في فترات دورية ال يجوز أن تزيد أب فترة منفا على سااااتة أشاااافر
وللمحكمة بعد أخذ رأب النيابة العامة أن تأمر ب خحء سااابيله إذا تبين أن حالته تسااام بذلك ،وينبغي
النظر إلى إعادة التأهيل على أسااااااااس أنه نمو أو تنمية ،وهو نساااااااا أو عملية ألن أهدافه وطريقة
تحقيا هذه األهداف تختلف من شاااخص إلى آخر بحساااب ظروف كل شاااخص ،كما أنفا تختلف من
مجمتع آلخر.1

ويقصد ب عادة التأهيل "مجموعة العمليات أو األساليب التي يقصد بفا تقديم أو إعادة توجيه
األشخاص المنحرفين أو المجرمين نحو الحياة السوية"  ،2ويقصد أيضا به " إعادة تزويد الشخص
بما يجعله يثا في نهسه بتصحي شخصيته معنوياً وفكرياً واقتصادياً واجتماعياً وجسمانياً"  ،3لكي
يعيش حياته بشكل طبيعي كبقية األفراد دون الرجوم مرة أخرى الرتكاب مثل هذه الجريمة.

ويعرف أيضااااااا ً بأنه "عمل إدارب اجتماعي متخصااااااص يمتزج فيه الهن القانوني مع الهن
والخبرة التي يقوم بفا المؤهِل ب عادة تأهيل المؤهَل لتحقيا غرض محدد"  .4ويضمن معنى التأهيل
إثارة الحوافز اإليجابية عند الشااخص بحيد يؤمن بالقيم والمواقف الجديدة التي سااوف تنغرس فيه،
فبذلك يحترم القوانين بعد ما كان يخالهفا ،ويندمج في الحياة اإلجتماعية بعد ما كان بعيدا ً ومنعزالً
عنفا .5

 -1د .محمد فتحي عبدالحي ،اإلعاقة السمعية وبرنامج إعادة التأهيل ،دار الكتاب الجامعي ،2111 ،ص.011
 -2د .مصطهى محمد موسى ،إعادة تأهيل نزالء المؤسسات العقابية في القضايا الجنائية واإلرهابية ،دار الكتب القانونية،
 ،2117ص.03
 -3د .مصطهى محمد موسى ،مرجع سابا ،ص.70
 -4د .مصطهى محمد موسى ،مرجع سابا ،ص.75
 -5د .مصطهى محمد موسى ،مرجع سابا ،ص.03
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ويححظ هنا المشاارم في نص المادة ( )13سااالهة الذكر ترك أمر تحديد مدة العحج مطلقة
وحسب تقدير القاضي وما يراه ،فلم يقيدها بمدة معينة أو محددة.
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الفصل الثان  :األحنا ار را ية ل ريمب الس والقذف لالوسا ل ارلنبرونية
بمهير و بقسي :
لقد تناول الكثير من الباحثين أثر التطور التكنولوجي والتقني وتطور الوسائل الحديثة
والتكنولوجية وإنعكاساتفا على الحياة القانونية في وقتنا الحالي ،1ومن جملة ذلك تطرق الباحثون
القانونيون الجرائم التي ترتكب ب ستخدام هذه الوسائل التكنولوجية ،كجرائم القرصنة االلكترونية،
واإلحتيال ،وسرقة المعلومات وغيرها من الجرائم المستحدثة المرتبطة بالتكنولوجيا.
ولكن يححظ أن جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية ،لم تنل نصيبفا بعد من البحد
والدراسة ،وربما يعود السبب في ذلك إلى حداثة وجود التتشريعات التي تعاقب عليفا ،عحوة على
وجود العديد من الدراسات التي تناولت هذه الجريمة بصورتفا التقليدية التي ورد النص عليفا في
التشريعات الجزائية في العديد من الدول.
وحيد أن الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل اإللكترونية ،جرائم ذات طبيعة خاصة
وخصائص منهردة ،وتختلف عن الجرائم التقليدية من حيد وسيلة واسلوب وطرق ارتكابفا ف ن لفا
أعمال إجرائية مختلهة عن غيرها ،ونظرا ً لندرة الدراسات المتعلقة بفا كما أسلهنا ف ن دراسة هذا
الهصل وشرح وتهصيل الجوانب اإلجرائية لجريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية سوف
ترتكز بشكل اساس على األحكام القضائية.
واألعمال اإلجرائية في قانون اإلجراءات الجزائية كما هو معلوم هي أعمال شكلية ،وجميع
إجراءات الخصومة يجب أن تتم بالوسيلة التي يحددها القانون وليس بالوسيلة التي يختارها الخصوم.

 -1د .األنصارب حسن النيداني ،القاضي والوسائل اإللكترونية الحديثة ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،2009 ،ص.5
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ويقصد بالوسائل اإلجرائية تلك التي ب ستخدامفا يتم تنهيذ طرق التحقيا الثابتة والمحددة والمتغيرة،
التي تثبت وقوم هذه الجريمة ،وتحدد شخصية مرتبكفا .1
وحيد أن جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية تعد من الجرائم سريعة اإلنتشار بين
األفراد والعابرة للحدود ،ف ن ذلك يزيد من صعوبة إثباتفا  ،2مما يضع التشريعات اإلجرائية أمام
جرائم يسفل إفحت مرتكبيفا من العقاب مما قد يلحا الضرر بالهرد والمجتمع على حد سواء ،األمر
الذب يتطلب حلول قانونية متعلقة بمسألة الدليل.
وفي هذا الصدد يثور التساؤل عن طبيعة االجراءات التي يجب على السلطات المختصة
ا تخاذها في سبيل مححقة مرتكبي جريمتي السب والقذف بالوسائل االلكترونية ،والقبض عليفم
وتقديمفم للعدالة ،وإلى أب حد تنطبا نصوص القواعد العامة التي وردت في قانون اإلجراءات
الجزائية على هذا النوم من الجرائم؟.
لإلجابة على هذه التساؤالت سوف يتناول هذا الهصل البحد في بعض األحكام اإلجرائية
لجريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية الحديثة استنادا ً الى قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات وقانون اإلجراءات الجزائية وذلك من خحل المباحد التالية:
المبحد األول :الشكوى كقيد عام على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية.
المبحد الثاني :االختصاص القضائي لجريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية.
المبحد الثالد :اإلثبات القضائي لجريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية.

 -1د .حسين بن سعيد اليافعي ،التحقيا وجمع األدلة في الجرائم المتعلقة بشبكة اإلنترنت ،ص.01
 -2د.محمود محمد محمود جابر ،اإلحكام اإلجرائية للجرائم الناشئة عن إستخدام الفواتف النقالة -جرائم نظم اإلتصاالت
والمعلومات -الكتاب الثاني ،المكتب الجامعي الحديد ،2101 ،ص.7
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الملحث األول :الشنوى نقير اا اوى النيالة العامة لبحريك الراوى ال عا ية ج
ريمب الس والقذف لالوسا ل ارلنبرونية
بمهير وبقسي :
من المعلوم أن المشرم االتحادب في دولة اإلمارات العربية المتحدة قد نص في قانون
اإلجراءات الجزائية على أنه ال يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في بعض الجرائم إال بنا ًء على
شكوى خطية أو شهوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً .ومن هذه الجرائم جريمة سب
األشخاص وقذففم .1

كما ونص أيضا ً على أنه " :تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأمورب الضبط القضائي
ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون الشكوى إلى من يكون حاضر ًا من رجال السلطة
العامة" .2
ومهاد ذلك ان النيابة العامة ال تستطيع رفع الدعوى الجزائية في الجرائم التي سبا ذكرها
ما لم يتقدم المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا ً بالشكوى سواء للنيابة العامة مباشرة أو إلى أحد
مأمورب الضبط القضائي ،أو ألحد أفراد السلطة العامة في الجرئم المتلبس بفا على النحو الذب
سلف.
وحيد أنه لم يرد نص خاص في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتعلا برفع الدعوى
في جريمتي السب والقذف الواردة فيه ،ف نه يبدو من المنطا أن تطبا على هذه الجريمة القواعد
العامة الواردة في قانون اإلجراءات الجزائية المشار إليه المتعلا بضرورة تقديم شكوى إلى النيابة
العامة أو مأمور الضبط القضائي وحسب األحوال المبينة في المادة ( )00التي سبا اإلشارة إليفا.

 -1المادة ( )01من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )76لسنة  0888وتعديالته.
 -2المادة ( )00من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )76لسنة  0888وتعديالته.
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واألصل في تحريك الشكوى سواء كانت شهوية أو كتابية أن تقدم إلى قاضي التحقيا أو
المحقا القضائي أو أب مسؤول في مركز الشرطة أو أب من مأمورب الضبط القضائي .1
وللوقوف على مدى انطباق األحكام الخاصة بالشكوى الواردة في قانون اإلجراءات على
جريمتي السب والقذف موضوم هذه الدراسة وبالتالي كونفا قيد على النيابة العامة لرفع الدعوى
الجزائية فيفا ف نه يتعين البحد في ذلك من خحل المطالب التالية:
المطلب األول :مهفوم الشكوى.
المطلب الثاني :نطاق الشكوى.
المطلب الثالد :شروط الشكوى.

المطو األول :مفهو الشنوى

نصت المادة ( )01من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )35لسنة  0992على أنه " :ال
يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إال بنا ًء على شكوى خطية أو شهوية من المجني
عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:
 .0السرقة واالحتيال وخيانة األمانة وإخهاء األشياء المتحصلة منفا إذا كان المجني عليه زوجاً
للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه األشياء محجوز ًا عليفا قضائياً أو إدارياً
أو مثقلة بحا شخص آخر.
 .2عدم تسليم الصغير إلى من له الحا في طلبه ونزعه من سلطه من يتواله أو يكهله.

 -1طبقا ً للمادة ( )71من قانون اإلجراءات الجزائية" يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها
وجمع المعلومات واألدلة الالزمة للتحقيق واالتهام " .باإلضافة إلى المادة ( )70من القانون سالف الذكر " يكون مأموري
الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين إلشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم" .
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 .3اإلمتنام عن آداء النهقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بفا.
 .1سب األشخاص وقذففم.
 .5الجرائم األخرى التي ينص عليفا القانون.
وال تقبل الشكوى بعد ثحثة أشفر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبفا ما لم ينص
القانون على خحف ذلك".

كما ونصت المادة ( )00من قانون اإلجراءات الجزائية المشار إليه أعحه على أنه" :تقدم
الشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأمورب الضبط القضائي ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن
تكون الشكوى إلى من يكون حاضر ًا من رجال السلطة العامة".

بعريف الشنوى
وإستنادا ً الى النصين السابقين يمكن تعريف الشكوى بأنفا قيام المجني عليه أو من يقوم
مقامه قانونا ً ب بحج النيابة العامة أو أحد مأمورب الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة -في
حالة التلبس -برغبته في تحريك الدعوى الجزائية ضد الغير عن أب من الجرائم التي حددها القانون
حصرا ً .1
أب أن الشكوى إجراء أساسي تطلبه المشرم لقيام المجني عليه أو من يقوم مقامه باتخاذه
حتى يتمكن القضاء من ممارسة دوره واختصاصه ،حيد أنه ال يمكن له بدء ممارسة التحقيقات
والمحاكمة في الدعاوب الجزائية إال بناء على طلب من قبل طرف من أطراف العحقة في الشكوى .2

 -1أنظر المستشارعدلي خليل ،القذف والسب وتحريك الدعوى الجنائية عنهما ،دار الكتب القانونية ،0881 ،ص،816
المستشار د .خالد حامد مصطفى ،مرجع سابق ،ص.61
 -2القاضي سالم روضات الموسوي ،جرائم السب والقذف عبر القنوات الفضائية دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية،
منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى ،8108 ،ص.052
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ويححظ هنا أن المشرم لم يشترط شكحً معينا ً للشكوى ،إذ يجوز أن تكون الشكوى التي
يقدمفا المجني عليه أو من يقوم مقامه خطية أو شهفية .1
وتجدراإلشارة هنا إلى أن الشكوى بفذا اإلطار تختلف عن مجرد تقديم بحج للنيابة العامة
ويظفر اإلختحف بينفما من النواحي التالية :2
أوالً :أن البحج ليس إال إخبار للسلطات عن وقوم جريمة ما وال يشترط فيه توافر صهة
خاصة في المبلغ حيد يمكن ألب شخص التبليغ عن أب جريمة عند العلم بفا ،في حين يشترط في
الشكوى أن يكون المبلغ هو المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً.
ثانياً :أن الشكوى تعتبر شرط أساسي في تحريك الدعوى الجزائية في جرائم حددها القانون
حصراً .بينما البحج يتم في كافة الجرائم دون قيد أو شرط.
ثالثاً :أن الشكوى تعتبر قيد على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم التي
تستلزم الشكوى ،بينما ال يعد البحج شرطا ً أساسيا ً لتحريك الدعوى الجزائية.

المطو الثان  :نطاد الشنوى
لقد سبقت اإلشارة إلى أن المادة ( )01من قانون اإلجراءات الجزائية قد حددت الجرائم
التي يجب تقديم الشكوى فيفا للنيابة العامة أو مأمورب الضبط القضائي ،ك جراء أساسي لتحريك
الدعوى الجزائية ،وقد سبا تعداد هذه الجرائم .ومنفا جريمتي السب والقذف.

 -1القاضي سالم روضات الموسوي ،مرجع سابق ،ص.058
 -2أنظر صبري محمد علي الحشكي ،الشكوى في القانون الجزائي ،مكتبة المنار ،الطبعة األولى0825 ،م ،ص ،00المستشار
د .خالد حامد مصطفى ،مرجع سابق ،ص ،61األستاذ أحمد أحمد أبو سعد ،مرجع سابق ،ص.86
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كما أن المادة ( )03من قانون اإلجراءات الجزائية قد نصت على أنه " :لمن قدم الشكوى
في الجرائم المشار اليفا في المادة ( )01من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أب وقت قبل أن
يصدر في الدعوى حكم بات ،وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل."...
ولكن السؤال الذب قد يثار هنا هل تخضع جريمتي السب والقذف الواردة في نص المادة
( ) 21من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لاحكام المتعلقة بالشكوى الواردة في قانون
اإلجراءات الجزائية وخصوصا فيما يتعلا بتقديم الشكوى أو التنازل عنفا؟ .أو بمعنى آخر هل يلزم
في جريمتي السب والقذف موضوم هذه الدراسة التقدم بشكوى كأساس لرفع الدعوى الجزائية ،وهل
تنقضي الدعوى الجزائية لفذه الجريمة بالتنازل عن الشكوى؟.
الحقيقة أن المشرم لم ينص صراحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الشكوى
أو التنازل عنفا بالنسبة لجريمتي السب والقذف الواردة في هذا القانون ،وعليه ف ن المنطا يقضي
بأن يتم الرجوم للقواعد العامة الواردة في قانون اإلجراءات الجزائية .وبالتالي ضرورة التقدم
بشكوى كأساس لرفع الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة ،وكذلك الحال بالنسبة للتنازل.
ولكن بمطالعة بعض األحكام القضائية يظفر أن الحال يختلف من وجفة نظر القضاء الذب
يبدو أن بعض أحكامه اتجفت إلى عدم خضوم جريمتي السب والقذف بالوسائل الكترونية لاحكام
الواردة في قانون اإلجراءات الجزائية المتعلقة بالشكوى ،إذ قرر أنه ال يلزم لرفع الدعوى الجزائية
وجود شكوى من المجني عليه ،كما أن الدعوى الجزائية ال تسقط بالتنازل عن الشكوى.

وتطبيقا ً لذلك فقد قررت محكمة تمييز دبي في حكم لفا بأنه... " :ال يص تطبيا قانون
اإلجراءات الجزائية في جرائم السب والقذف باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات
وإذ خالف الحكم المطعون فيه بقضائه ب نقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضده لتنازل المجني
عليه إستناد ًا الى المادة ( )03من قانون اإلجراءات الجزائية فض ً
ح على أن المادة المذكورة مقصورة
على سب األشخاص الطبيعيين في قانون العقوبات االتحادب دون السب المعني بالمادة ( )21من
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المرسوم بقانون إتحادب رقم ( )5لسنة  2102باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كما
سلف بيانه أعحه ف نه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين نقضه وإذ كان الخطأ الذب
تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجبه عن نظر موضوم استئناف المطعون ضده ف نه يتعين مع
النقض اإلحالة" .1
وتعليقا ً على هذا الحكم يبدو أن المحكمة قد رأت أن أحكام الشكوى الواردة في قانون
اإلجراءات الجزائية ال تنطبا على جريمتي السب والقذف وفقا ً للمادة ( )21المذكورة سابقاً ،وقد
عللت المحكمة ذلك بقولفا أن وجود نص في قانون اإلجراءات الجزائية لم ينقله المشرم الى المرسوم
رقم ( )5لسنة  2102يهترض أن المشرم قرر مخالهة ما ورد في قانون اإلجراءات الجزائية وهو
تحت بصره وسمعه ،وأنه لو أراد تطبيقه أو الرجوم إليه لذكر ذلك في صدر المادة (.2 )21

وتطبيقا ً لذلك أيضا ً قضت المحكمة االتحادية العليا الدائرة الجزائية في حكم لفا بأن " ..أن
المشرم حصر حا التنازل عن الشكوى الذب تنقضي به الدعوى الجزائية على الجرائم المقيدة
بشكوى دون غيرها وبما أن جريمة السب باستخدام شبكة معلوماتية (الواتساب) والمنصوص
والمعاقب عليفا بالمادة ( )0/21من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ( )5لسنة  2102والذب هو
قانون خاص والمدان بفا الطاعن غير مقيدة بتقديم شكوى لتحريكفا وبالتالي ال تدخل في خانة
الجرائم التي تنقضي فيفا الدعوى الجزائية بالتنازل ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه لما أدان
الطاعن بالتفمة المسندة إليه ولم يقض بانقضاء الدعوى الجزائية فيفا بالرغم من تنازل الشاكي عن
شكايته ف نه يكون قد صادف صحي القانون ويبقى النعي على غير أساس متعين الرفض" .3
ولكن بمطالعة أحكام المحكمة االتحادية العليا بفيئتفا العامة نجد أنفا قد قررت العدول عن
المبدأ المقرر في الطعون السابقة وبوجوب إعمال أحكام المادتين ( ،1/01و )03من قانون

 -1راجع حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم  8105/20جزاء ،تاريخ.8105/8/88
 -2راجع حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم  8105/20جزاء ،تاريخ.8105/8/88
 -3راجع حكم المحكمة االتحادية العليا ،جلسة اإلثنين الموافق  86أكتوبر سنة  ،8105الطعن رقم  ،777لسنة ،8105
جزائي.
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اإلجراءات الجزائية على جريمة السب الواردة في المادة ( )21من المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة
 2102في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحكمت برفض الطعن.1 "...
وتهاصيل هذا الحكم أن محكمة أم القيوين االتحادية االبتدائية قد قضت بانقضاء الدعوى
الجزائية بالتنازل في قضية سب ب حدى وسائل تقنية المعلومات ،إال أن النيابة العامة استأنهت الحكم
للخطأ في تطبيا القانون لعدم انطباق أحكام المادتين ( )03 ،01من قانون اإلجراءات على الواقعة،
لكن محكمة أم القيوين االتحادية االستئنافية قضت برفض طلب االستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم متمسكة برأيفا بعدم إنطباق أحكام المادتين ( )03 ،01من قانون
اإلجراءات على الواقعة .وبعد عرض األمر على الفيئة العامة في المحكمة اإلتحادية العليا انقسم
الرأب حول هذا الموضوم وخصوصا ً أن دائرة الجزاء في هذه المحكمة كانت قد أصدرت عدة
أحكام نحت فيفا إلى عدم جواز تطبيا المادتين ( )03 ،1/01من قانون اإلجراءات الجزائية على
جريمتي السب والقذف الواردة بالمادة ( )21آنهة البيان ،إال ان المحكمة االتحادية في نفاية األمر
أقرت مبدأ وجوب إعمال المادتين ( )03 ،1/01على جريمة السب ب حدى الوسائل اإللكترونية دون

ما يخالهه من مبادئ وقررت " :أن ما إنتفى إليه الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحي الواقع
والقانون ويغدو نعي النيابة العامة الوارد بوجه النعي على غير أساس خليقاً برفض الطعن" .2

وتطبيقا ً لذلك أيضا ً قضت المحكمة االتحادية العليا في حكم لفا بأنه " :ولما كان ذلك وكانت
قد استقرت األحكام في قضاء هذه المحكمة بوجوب إعمال أحكام المادتين ( )03 ،1/01قانون
اإلجراءات الجزائية على جريمة السب الواردة في المادة ( )21من المرسوم بقانون إتحادب رقم
( )5لسنة  2102في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،وحيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا

 -1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  081لسنة  ،8106جزاء شرعي 8 ،لسنة  8106هيئة عامة.
 -2للمزيد راجع الطعن رقم  ،081جلسة 8106/5/07م ،لسنة  ،8106جزاء شرعي ،المحكمة االتحادية العليا ،هيئة عامة،
رقم ،8لسنة .8106
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النظر وعاقب المطعون ضدها رغم أنفا دفعت بعدم تقديم الشكوى في األجل القانوني ف ن الحكم
يكون قد خالف القانون ويتوجب نقضه" .1
ويبدو أن ما ذهبت إليه كحً من الدائرة الجزائية والفيئة العامة في المحكمة االتحادية العليا
من إقرار مبدأ إعمال المادتين ( )03 ،1/01من قانون اإلجراءات الجزائية على جريمتي السب
والقذف ب حدى الوسائل اإللكترونية أكثر موافقةً لنصوص القانون وأحرى أن يتم تطبيقفا وذلك لعدة
أسباب:
أوالً :أن المادة األولى من قانون اإلجراءات الجزائية قد نصت على أنه تطبا أحكام هذا
القانون في شأن اإلجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية ،كما تطبا في شأن اإلجراءات المتعلقة
بجرائم الحدود والقصاص والدية فيما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسحمية ،مما يدل على أن ما
ورد في قانون اإلجراءات الجزائية من إجراءات إنما ينطبا على كافة الجرائم الواردة في قانون
العق وبات وغيره من القوانين العقابية الخاصة طالما أنه ال يوجد نص خاص في تلك القوانين يقيد
من تطبيا نصوص قانون اإلجراءات الجزائية.
ثانيا :أن نص المادة ( )5/01من قانون اإلجراءات الجزائية قد أشار لعبارة (الجرائم
األخرى التي ينص عليفا القانون) ويبدو أن المشرم قد قصد بذلك ما قد يستجد في المستقبل من
جرائم قد ينص عليفا في قانون العقوبات أو في قوانين جنائية خاصة و تستلزم تقديم شكوى إلتحادها
في العلة مع الجرائم التي تم ذكرها حصرا ً في ذات المادة.
ثالثاً :أنه ال يوجد نص خاص في القانون رقم ( )5لسنة  2102يتعلا بأحكام الشكوى
وبالتالي ف نه من الطبيعي تطبيا القواعد العامة الواردة في قانون اإلجراءات الجزائية خصوصا ً أنه
ال يوجد اختحف بين جريمتي السب والقذف في كح القانونين إال بالوسيلة المستخدمة.

 -1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  ،615لسنة  ،8106جزائي ،تقنية معلومات ،جلسة اإلثنين الموافق  71أكتوبر
.8106
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المطو الثالث :شروط الشنوى
للشكوى شروط ال بد من مراعاتفا وهذه الشروط منفا ما هو متصل بالمجني عليه وأخرى
تتعلا بمن تقدم ضده الشكوى وسوف ما سيتم بحثه فيما يلي:

أوالً :الشروط المبعوقة لالم ن اويه
 .0يشترط أن تقدم الشكوى من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا ً سواء كان ذلك بوكالة خاصة
أو عامة ،وعليه ال يجوز ألب شخص آخر أن يتقدم بالشكوى مفما أصابه من أضرار من
جريمتي السب والقذف طالما أنه ليس مجني عليه .وعليه فح يجوز للزوج مثحً أن يتقدم
بالشكوى عن جريمتي السب والقذف التي وقعت بحا زوجته ما لم يكن يمثلفا قانونا ً .1
 .2يجب أن تصدر الشكوى عن إرادة حرة مميزة وأن ال تكون تحت واقعة إكراه مادب أو معنوب
سواء كانت الشكوى صريحة أو ضمنية .2
 .3أن يكون المجني عليه قد بلغ السن القانوني عندها يجوز له التقدم بالشكوى من تلقاء نهسه أو
توكيل غيره ،أما إن كان قاصرا ً ف ن الشكوى تقدم من ولي أمره نيابه عنه ،وإن لم يكن له ولي
فالنيابة ولي من ال ولي له  .3وهذا ما أكدت عليه المادة ( )01من قانون اإلجراءات الجزائية

حيد نصت على " :وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له
من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه".

 -1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  ،009لسنة  05ق ،جلسة  ،0991/2/03مجموعة أحكام المحكمة س03
( ،)0991ص ،39أنظر د .فتيحة محمد قوارب ،د .غنام محمد غنام ،مرجع سابا ،ص.53
 -2المستشار د .خالد حامد مصطهى ،مرجع سابا ،ص.59
 -3نصت المادة ( )03من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي على أنه " :إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم
المشار إليفا في المادة ( )01لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهه في عقله ،تقدم الشكوى ممن له الوالية عليه".
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 .1إذا تعدد المجني عليفم في جرائم الشكوى يكهي أن تقدم الشكوى من أحدهم وال يشترط تقديمفا
من جميع المجني عليفم .1

ثانياً :شروط ببصل لالمشبنى اويه
 .0تقدم الشكوى ضد من ارتكب الجريمة شريطة أن يكون شخص محدد بذاته ،وال يكهي اإلبحج
عن الجريمة بل يتعين معرفة مرتكبفا .مثال ذلك إبحج الجاني عن جريمة السرقة دون معرفة
مرتكبفا ثم تبين أنه ابنه في هذه الحالة يتعين تقديم شكوى ضد ابنه.
 . 2إذا تعدد المتفمون فيكهي أن تقدم الشكوى ضد أحدهم فتعتبر كأنفا مقدمة ضد الباقين حتى لو
كان بعضفم مجفوالً .2

المطو الرالع :انقضاء الحق ج الشنوى
ينقضي الحا بالشكوى حسب ما ورد في قانون اإلجراءات الجزائية بأحد ثحد طرق:

أوالً :البناعل
يقصد بالتنازل عن الشكوى قيام المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا ً ب عحن رغبته في
وقف شكواه ضد المتفم وعدم رغبته في السير ب جراءات تحريك الدعوى الجزائية ،وقد نصت المادة

( )03من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه " :لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليفا في المادة
( ) 01من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أب وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات،
وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل ،وفي حال تعدد المجني عليفم ال ينتج التنازل أثر ًا إال إذا صدر
من جميع من قدموا الشكوى ،وفي حالة تعدد المتفمين ف ن التنازل عن الشكوى بالنسبة ألحدهم

 -1نص المادة ( )08من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي.
 -2نص المادة ( )08من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي ،أنظر د .فتيحة محمد قواري ،د .غنام محمد غنام ،مرجع
سابق ،ص ،62المستشار د .خالد حامد مصطفى ،مرجع سابق ،ص.51
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يحدد أثره بالنسبة إلى الباقين ،وإذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى ،انتقل الحا في التنازل
إلى ورثته جميعم".
وقد سبقت اإلشارة عند البحد في نطاق الشكوى إلى وجود اختحف في األحكام القضائية
حول التنازل عن الشكوى فيما يتعلا بجريمتي السب والقذف في قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات.

ثانياً :الوجاة
ينقضي الحا في الشكوى بوفاة المجني عليه ،ألنه حا شخصي ال يورد شريطة أن تكون
الوفاة قد حصلت قبل تقديم الشكوى وهو ما نصت عليه المادة ( )05من قانون اإلجراءات الجزائية

حيد نصت على أنه" :ينقضي الحا بالشكوى في األحوال الواردة في المادة ( )01بموت المجني
عليه" .وعليه ف نه ال تأثير للوفاة على سير الدعوى إذا حصلت بعد تقديم الشكوى .1

ثالثاً :مض المرة
لقد ورد النص على عدم قبول الشكوى بعد مرور ثحثة أشفر من يوم علم المجني عليه
بالجريمة ومرتكبفا ما لم ينص القانون على خحف ذلك  .2ومهاد ذلك أن المجني عليه إذا لم يقم
بالشكوى قبل مرور ثحثة أشفر على وقوم الجريمة ضده ف نه يهقد حقه في تقديمفا.
ولعل مرد ذلك قناعة المشرم أن مرور ثحثة أشفر دون التبليغ عن الجريمة يعد قرينة
قاطعة على عدم رغبة المجني عليه في تقديم الشكوى .3

وتطبيقا ً لذلك قضت المحكمة االتحادية العليا في حكم لفا على أنه " :ولما كان ذلك وكانت
قد استقرت األحكام في قضاء هذه المحكمة بوجوب إعمال أحكام المادتين ( )03 ،1/01من قانون
 -1المادة ( )06من قانون اإلجراءات الجزائية.
 -2المادة ( )01من قانون اإلجراءات الجزائية.
 -3المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  ،81268لسنة  68قضائية ،جلسة  ،0886/6/86س ،86ص ،282رقم .067
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اإلجراءات الجزائية على جريمة السب الواردة في المادة ( )21من المرسوم بقانون إتحادب رقم
( )5لسنة  2102في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،وحيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا
النظر وعاقب المطعون ضدها رغم أنفا دفعت بعدم تقديم الشكوى في األجل القانوني ف ن الحكم
يكون قد خالف القانون ويتوجب نقضه" .1

الملحث الثان  :االخبصاص القضا

ل ريمب الس والقذف لالوسا ل ارلنبرونية

بمهير وبقسي :
لقد أثارت الجرائم المرتكبة عن طريا الوسائل اإللكترونية كغيرها من الجرائم مسألة
االختصاص على المستوى المحلي أب من هي المحكمة المختصة بنظر هذه الجريمة.

واالختصاص يعني " سلطة المحكمة في الهصل في الدعوى"  ،2ويعرف أيضا بأنه" تنظيم
والية المحاكم ،وصححيتفا للهصل في الدعاوى الجزائية من خحل تحديد نصيب القاضي الذب تقرره
له والية القضاء من هذه الدعاوب" .3
واالختصاص يندرج تحت ثحد أنوام هي :االختصاص من حيد الشخص ،واالختصاص
من حيد المكان ،واالختصاص من حيد النوم ،فهي حال انعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى
من إحدى هذه األنوام لم يكن لفا سلطة الهصل فيفا 4؛ وإذا فصلت رغم ذلك فيفا يكون حكمفا باطح
حيد يتم الرجوم إلى المعايير المحددة قانونا ً لذلك .5

 -1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  ،615لسنة  ،8106جزائي ،تقنية معلومات ،جلسة اإلثنين الموافق  71أكتوبر
.8106
 -2د .مدحت رمضان ،الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي ،جامعة اإلمارات ،0881 ،ص.808
 -3المستشار د .خالد حامد مصطفى ،مرجع سابق ،ص.767
 -4د .محمود محمد محمود جابر ،مرجع سابق ،ص.88
 -5صغير يوسف ،الجريمة المرتكبة عبر اإلنترنت – مذكرة نيل شهادة الماجستير في القانون ،8107 ،ص.076
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ويتحدد اختصاص الجفة التي تجرب التحقيا بالمكان الذب وقعت فيه الجريمة كلفا أو جزء
منفا أو أب فعل متمم لفا  ،1لكن بالنسبة لإلخبار أو الشكوى ف نفا تقدم إلى أب محكمة تحقيا ومن
ثم تقوم هذه المحكمة ب حالتفا إلى المحكمة المختصة مكانيا ً إلكمال اإلجراءات وال يشكل ذلك عيب
يستوجب بطحن اإلجراءات لما تقتضيه المادة ( )013من قانون اإلجراءات الجزائية التي تنص

على أنه " إذا تبينت المحكمة في أية حالة كانت عليفا الدعوى أنفا غير مختصة بنظرها تقضي بعدم
اختصاصفا ولو بغير طلب".
وبالتالي ف نه يحكم إختصاص المحاكم الجزائية ثحثة معايير أساسية هي التي تحدد المحكمة
المختصة في نظر الواقعة والهصل فيفا وهو ما سيتم بحثه من خحل المطالب التالية:
المطلب األول :االختصاص النوعي.
المطلب الثاني :االختصاص المكاني.
المطلب الثالد :االختصاص الشخصي.

المطو األول :االخبصاص النوا

يُع ِرف البعض االختصاص النوعي بأنه " الصححية ألداء وظيهة قضائية معينة ،على نحو
يعترف فيه القانون باألعمال التي تمارس بفا هذه الوظيهة ،أو السلطة التي تخول قانونا محكمة من
المحاكماالهصل في دعاوى معينة"  .2ويقصد باالختصاص النوعي أيضا ً تخصيص محاكم معينة
ألنوام معينة من الجرائم ،أو اختصاص المحكمة بحسب نوم الجريمة المنصوص عليفا في قانون

 -1نص المادة ( )068من قانون اإلجراءات الجزائية " يتعين االختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ".
 -2أ.د .أبو الوفا محمد أبو الوفا ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة األولى ،بدون دار
نشر ،8102 ،ص.55
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العقوبات أو القوانين العقابية الخاصة  .1ويعتمد هذا المعيار في تقسيمه نوعية الجرائم و جسامتفا
أب جنايات ،وجن  ،ومخالهات.
وقد قسم قانون العقوبات االتحادب الجرائم على النحو التالي:

نصت المادة ( )21منه على أن " :الجناية هي الجريمة المعاقب عليفا ب حدى العقوبات
اآلتية:
 .0أية عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فيما عدا حدب الشرب والقذف.
 .2اإلعدام.
 .3السجن المؤبد.
 .1السجن المؤقت".
كما نصت المادة ( )29منه على أن " :الجنحة هي الجريمة المعاقب عليفا بعقوبة أو أكثر
من العقوبات اآلتية:
 .0الحبس.
 .2الغرامة التي تزيد على ألف درهم.
 .3الدية".
ونصت المادة ( )31منه أيضا ً على أن " :تعد مخالهة كل فعل أو امتنام معاقب عليه في
القوانين أو اللوائ بالعقوبتين التاليتين أو ب حداهما:
الحجز مدة ال تقل عن أربع وعشرين ساعة وال تزيد على عشرة أيام ويكون الحجز بوضع المحكوم
عليه في أماكن تخصص لذلك .الغرامة التي ال تزيد على ألف درهم".
وقد نصت المادة ( )039من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه  " :فيما عدا ما تختص به
المحكمة االتحادية العليا من الجرائم ،تختص المحكمة اإلبتدائية مشكلة من ثحثة قضاة بنظر الجنايات

 -1المستشار د .خالد حامد مصطفى ،مرجع سابق ،ص.766
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التي تحيلفا إليفا النيابة العامة ويشار إليفا في هذا القانون بمحكمة الجنايات ،كما تختص مشكلة من
قاض فرد بنظر جميع قضايا الجن والمخالهات ويشار إليفا في هذا القانون بمحكمة الجن ".
ويححظ من النص السابا ان المشرم اإلماراتي قد قسم المحاكم االتحادية إلى نوعين هما
محاكم الجنايات ،ومحاكم الجن وفوق هذه المحاكم توجد المحكمة االتحادية العليا ،ومحكمة نقض
أو تمييز ،وهذا ما ينطبا على المحاكم المحلية أيضا ً .1
وطبقا للمادة ( )017من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )35لسنة  0992وتعديحته،
تختص أيضا ً المحاكم الجزائية  -بحسب األصل  -بنظر الدعاوى المدنية لتعويض الضرر التابعة
للدعوى الجزائية ،مفما بلغت قيمتفا .2
وبالتالي ف نه التثور أية مشكلة في تحديد المحكمة المختصة نوعيا بنظر جريمتي السب
والقذف بوسائل الكترونية ،فطالما أنفا تشكل جريمة من نوم الجنحة ف نه تختص بنظرها محكمة
الجن دون غيرها.

ولكن تجدر اإلشارة هنا إلى أنه " إذا قدم متفم أو أكثر عن جريمة واحدة أو عن جرائم
مرتبطة شملفا تحقيا واحد إلى جفتين من جفات الحكم وكانت كلتاهما مختصة ،تحال الدعوى إلى
المحكمة التي قدمت اليفا أو ً
ال" .3

 -1د .مدحت رمضان ،مرجع سابق ،ص ،881أ.د.أبو الوفا محمد أبوالوفا ،مرجع سابق ،ص ،61د .فتيحة محمد قوراري،
أ.د .غنام محمد غنام ،مرجع سابق ،ص ،875أ.د .علي إبراهيم اإلمام ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي ،مكتبة
المستقبل/دبي ،8116 ،ص ،022المستشار د .خالد حامد مصطفى ،مرجع سابق ،ص.766
 -2المادة ( )066قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )76لسنة  0888وتعديالته على أنه " :يجوز رفع الدعوى المدنية مهما
بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة أمام المحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية وذلك بعد سداد الرسوم
المقررة قانوناً".
 -3نص المادة ( )066قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )76لسنة  0888وتعديالته.
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المطو الثان  :االخبصاص المنان

يقصد باالختصاص المكاني " أن يتحدد إختصاص المحكمة بحسب مكان إرتكاب
الجريمة"  ،1وقد حدد المشرم االتحادب اإلماراتي االختصاص المكاني للمحاكم الجزائية وفقا ً لمعيار
مكان وقوم الجريمة طبقا لما نصت عليه المادة ( )012من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادب
التي نصت على أنه " :يتعين االختصاص بالمكان الذب وقعت فيه الجريمة".

وأيضا ً نصت المادة ( )17من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه" :مع عدم
اإلخحل بأحكام الهصل الثاني من الكتاب األول من قانون العقوبات ،تسرب أحكام هذا المرسوم
بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة ،إذا كان محلفا نظام معلوماتي
إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية المعلومات خاصة بالحكومة اإلتحادية
أو إ حدى الحكومات المحلية إلمارات الدولة أو إحدى الفيئات أو المؤسسات العامة المملوكة ألب
منفما".
وبذلك يتحدد معيار مكان وقوم الجريمة طبقا ً لإلختصاص المكاني للمحاكم الجزائية ،2
ووفقا ً لفذا المعيار ينعقد االختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقفا النشاط اإلجرامي ،وليس مكان
حصول النتيجة أو اآلثار المترتبة عليه ،بدعوى أن أتخاذ آثار الهعل كمناط لتحديد مكان وقوم
الجريمة تكتنهه بعض الصعوبات ،يمكن إجمالفا في أنه معيار مرن ،فضحً على أنه معيار حصول
نشاط أدى إلى وقوم اإلثبات وجمع أدلة الجريمة ،والمحكمة التي لفا والية يجب أن تكون قريبة من
مكان مسرح الجريمة  .3أب ينبغي أن تكون الدعوى داخلة في االختصاص المكاني للمحكمة التي
ترفع إليفا .4

 -1المستشار د .خالد حامد مصطفى ،مرجع سابق ،ص.757
 -2د .فتيحة محمد قوراري ،أ.د .غنام محمد غنام ،مرجع سابق ،ص.872
 -3صغير يوسف ،مرجع سابق ،ص.067
 -4د .محمود محمد محمود جابر ،مرجع سابق ،ص.010
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ولكن قانون اإلجراءات الجزائية استثنى من تطبيا هذا المعيار حالة الشروم في الجريمة
حيد يعتبر أنفا وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنهيذ ،وكذلك في الجرائم
المستمرة حيد اعتبر مكان الجريمة كل محل تقوم فيه حالة اإلستمرار ،وكذلك في الجرائم المتتابعة
التي يعتبر مكان الجريمة كل محل يقع فيه أحد األفعال الداخلة فيفا .1

وتطبيقا ً لذلك قضت محكمة نقض أبو ظبي بأن " الدفام تمسك بكون الطاعن هو المجني
عليه وليس الجاني وبأن الصورة متناقضة وغير مستقرة في عقيدة المحكمة ،وأنه دفع بعدم
اختصاص محاكم أبوظبي إذ أن تسجيل الهيديو تم في مدينة دبي إال أن الحكم المطعون فيه لم يرد
على دفاعه هذا بينما رد عليه الحكم اإلبتدائي الذب أسس قضاءه برفض هذا الدفام بالقول بأنه من
الجرائم المستمرة وجرائم الصحافة والنشر تعتبر الجريمة واقعة في كل مكان تصله وسيلة النشر،
مما يعيب الحكم المعطون فيه ويستوجب نقضه واإلحالة .وحيد أنه كان النص في المادة ()012
من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادب أنه "يتعين االختصاص بالمكان الذب وقعت فيه الجريمة"
إال أنه لما كان النص في المادة ( )013من نهس القانون أنه " ...وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً
للجريمة كل محل تقوم فيه حالة االستمرار وتتحقا فيفا الغاية من التشفير أو اإلساءة كما هو الحال
بالنسبة للجريمة موضوم الطعن ،لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد أورد هذا الدفع ورد عليه
رد ًا سائغاً ،مما يكون معه ما ينعاه الطاعن بفذا الخصوص على غير أساس يتعين رفضه" .2
ولكن قد يثور التساؤل هنا عن تحديد المحكمة المختصة بالهصل في جريمتي السب والقذف
الوسائل اإللكترونية الحديثة في حال وقعت الجريمة من شخص خارج الدولة وكان المجني عليه
شخص داخل الدولة أوالعكس؟.

 -1المادة (  )067قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )76لسنة  0888وتعديالته.
 -2أنظر حكم محكمة نقض ابو ظبي ،الدائرة الجزائية ،رقم  050لسنة  ،8105نقض جزائي .
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تأسيسا ً على ما سبا ف نه ال توجد اشكالية في حال وقوم الجريمة من شخص داخل الدولة
تجاه شخص خارجفا حيد يتحدد إختصاص المحكمة بنا ًء على مكان وقوعفا على النحو الذب تم
توضيحه سابقاً ،أما في الحالة الثانية أب إذا وقعت من شخص خارج الدولة فقد حسم قانون اإلجراءات

الجزائية اإلماراتي هذه المسألة بنص المادة ( )011التي أكدت على أنه " إذا وقعت جريمة من
الجرائم التي يسرب عليفا أحكام القانون الوطني ،ترفع على مرتكبفا الدعوى أمام المحاكم الجزائية
في العاصمة" .أب أن اختصاص المحاكم الجزائية التي تقع في أبوظبي عن الجرائم التي يرتكبفا
الجاني خارج الدولة اختصاصا ً اصليا ً دون النظر إلى محل إقامة الجاني مرتكب الجريمة .1
والتالي تكون محكمة الجن في العاصمة ابو ظبي هي المحكمة المختصة في نظر جريمتي
السب والقذف بالوسائل اإللكترونية التي ترتكب خارج الدولة بحا أشخاص داخلفا.

المطو الثالث :االخبصاص الشخص

يقصد باالختصاص الشخصي "الضابط أو المعيار الذب يجعل المحكمة مختصة بنظر
الدعوى اعتماد ًا على الحالة الشخصية للمتفم"  .2ويقصد باالختصاص الشخصي " األخذ باإلعتبار
الشخصي لتحديد المحكمة المختصة" .3
فاألصل أن جميع األشخاص سواسية أمام القانون والقضاء  ،4ويترتب على ذلك أن يخضع
جميع األفراد للقضاء الوطني عند إرتكابفم جريمة في إقليم الدولة بغض النظر عن شخوصفم،
وبالتالي ف نه من الطبيعي أن تختص محاكم الجن بنظر جريمتي السب والقذف بوسائل الكترونية

 -1أ.د .أبوالوفا محمد أبوالوفا ،مرجع سابق ،ص.58
 -2د .محمود محمد محمود جابر ،مرجع سابق ،ص.011
 -3المستشار د .خالد حامد مصطفى ،مرجع سابق ،ص.761
 -4أنظر المادة ( )86من دستور دولة االمارات العربية المتحدة لعام  ،0860المادة ( )5من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
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بصرف النظر عن شخصية مرتكبيفا ،ألن القاعدة العامة في المسائل الجزائية هي عدم اإلعتداد
بشخص المتفم أو صهته أو حالته في تحديد اختصاص المحاكم الجزائية .1
إال أنه وتحقيقا ً للعدالة بصورة أوفى راى المشرم أن بعض الهئات من األفراد تستدعي
مراعاة خاصة لظروففم وبالتالي فقد حدد لفم محاكم خاصة تتبع إجراءات معينة تتناسب مع ظروففم
الخاصة ،ومثال ذلك محاكم األحداد

2

التي تختص بنظر الدعاوى المتعلقة باألحداد ،ومحاكم

القضاء العسكرب المختصة بنظر القضايا العسكرية.
وتجدر اإلشارة إلى أنه وتطبيقا ً لقواعد سريان القانون من حيد المكان واألشخاص الواردة
في قانون العقوبات االماراتي ،ف نه يخضع أيضا ً للقضاء الوطني لدولة اإلمارت كل مواطن إرتكب
جريمتي السب والقذف بوسيلة إلكترونية خارج الدولة إذا عاد الى االمارات وكانت هذه الجريمة
معاقبا ً عليفا في تلك الدولة .3

الملحث الثالث :ارثلات ال نا

ج

ريمب الس والقذف الر الوسا ل ارلنبرونية

بمهير وبقسي :
يعد اإلثبات من أهم موضوعات اإلجراءات الجزائية ،بل أنه يمكن القول بأن جميع
اإلجراءات التي تم وضعفا إنما تفدف بشكل أساسي إلى إثبات الحقيقة .ألنه يترتب على هذا اإلثبات
نتائج جسيمة ف ما تتحقا براءة المتفم من التفمة المنسوبة إليه أو تتم إدانته ومعاقبته طبقا ً ألحكام
القانون.

 -1د .أحمد شوقي عمر أبوخطوة ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة األولى0881 ،م،
ص ،87أ.د .أبوالوفا محمد أبوالوفا ،مرجع سابق ،ص.67
 -2قانون األحداث الجانحين والمشردين رقم ( )8لسنة .0865
 -3المادة ( )22من قانون العقوبات اإلتحادب رقم ( )3لسنة 0917م.
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ويمكن تعريف اإلثبات الجنائي على أنه " إقامة الدليل لدى السلطات المختصة باإلجراءات
الجنائية على حقيقة واقعة ذات أهمية قانونية ،وذلك بالطرق التي حددها القانون ،ووفقاً للقواعد التي
أخضعفا له" .1
فاإلثبات بالدليل يؤدب إلى كشف الحقيقة وتحقيا العدالة ،ألنه بدون هذا الدليل ال تثبت
الجريمة ،وال تستطيع الدولة تطبيا حقفا في العقاب ،ويجدر الذكر أن إجراءات االستدالل والتحقيا
في الجريمة التقليدية تختلف عن التحقيا في الجريمة اإللكترونية ،بحيد أن هذا االختحف يتمثل
بصورة أساسية في صححية استخدام إجراء معين من اإلجراءات التقليدية في إثبات كل نوم من
هذه الجرائم ،فهي الجريمة التقليدية شفادة الشفود هي أهم وسيلة لإلثبات بينما هي ليست كذلك
بالنسبة للجريمة الواقعة بالوسائل اإللكترونية ،وعليه ف ن البحد في اإلثبات الجنائي عن الجرائم
المرتكبة عبر الوسائل اإللكترونية يعني أن يكون البحد عن اإلثبات التقني الحديد للحصول على
دليل أو إلثبات هذه النوعية من الجرائم ،وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد قانون لإلثبات الجنائي في
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وال في مصر ،وكذلك في فرنسا ،في حين أنه يوجد قانون لإلثبات
الجنائي في بعض الدول كالسودان  ،2وبريطانيا .3
ويمكن القول بأن اإلثبات في المواد الجنائية ،يقصد به تلك النتيجة التي يتوصل إليفا قاضي
الموضوم عن طريا األدلة المتاحة في الدعوى ،أما بالنسبة لعمليات اإلثبات ففي تمر بمراحل
عديدة منفا جمع االستدالالت والدالئل المختلهة من أجل إسنادها للمتفم .4

 -1د .محمود نجيب حسني ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،ط ،0822 ،8ص.616
 -2قانون اإلثبات السوداني لسنة .0886
 -3د .خالد خلفان أحمد المنصوري ،مريم عثمان عبادالقادر ،مريم عمر مصبح ،جمعة عبيد الفالسي ،إطاللة معرفية على
شبكات التواصل اإلجتماعي " الفيسبوك – التوتير – اليوتيوب " ،8107 ،ص 66ومابعدها.
 -4د .فتحي محمد أنور عزت ،األدلة اإللكترونية في المسائل الجنائية والمعامحت المدنية والتجارية ،دارالهكروالقانون،
 8101ص .622
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وبالتالي ف ن اثبات جريمتي السب والقذف ليس له طريا خاص ،لذا يترك األمر لتقدير
القاضي ألنه من المقرر أن العبرة في اإلثبات في المواد الجنائية هي باقتنام القاضي واطمئنانه إلى
األدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ بأب دليل يرتاح إليه إال إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.

وتطبيقا ً لذلك قررت محكمة النقض المصرية في حكم لفا "....وكان إثبات السب ليس له
طريا خاص والعبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من األدلة السائغة ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت
إلى ما جاء على لسان المدعي بالحقوق المدنية في صحيهة دعواه في شأن تحديد ألهاظ السب فح
يجوز مجادلتفا أمام محكمة النقض" .1
واإلثبات له طرق متعددة في المواد الجزائية فالمشرم لم يقيد اإلثبات في المواد الجنائية،
ولم يحصره في وسائل معينة  .2وعليه ف ن هذا المبحد سوف يتناول أهم طرق اإلثبات من خحل
المطالب التالية:
المطلب األول :اإلعتراف
المطلب الثاني :الدليل االلكتروني
المطلب الثالد :شفادة الشفود
المطلب الرابع :الخبرة

 -1أنظر طعن  ،866لسنة  ،66ق جلسة  ،0866/5/81س ،82ص .625المستشار عدلي خليل ،مرجع سابق ص.028
 -2د.أحمد بوعتابة الزعابي ،اإلثبات القضائي دراسة شرعية وقانونية مع المقارنة بين قانوني اإلثبات في المغرب
واإلمارات ،الطبعة األولى ،8118 ،ص 82ومابعدها.
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المطو األول :ارابراف
يقصد باإلعتراف " إقرار المتفم على نهسه بمجلس القضاء بارتكابه الواقعة المنسوبة إليه" .1
كما يعرف أيضا بأنه " إقراره على نهسه إقرار ًا صريحاً بارتكاب الوقائع اإلجرامية كلفا وظروففا"
.2
وقد نصت المادة ( )50من قانون اإلثبات في المعامحت المدنية والتجارية على أن:

" اإلقرار هو إخبار اإلنسان عن حا عليه آلخر .ويكون اإلقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام
القضاء بواقعة قانونية مدعى بفا عليه ،وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بفذه الواقعة .ويكون
اإلقرار غير قضائي إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزام اُثير في دعوى أخرى".
ويشترط في اإلعتراف أن يصدر من المتفم نهسه ،وأن يكون موضوم اإلعتراف واقعة
محددة تتعلا بالجريمة ،وأن تكون هذه الواقعة ذات أهمية في الدعوى وتتصل بالجريمة ،وتقرر
مسؤولية المتفم عنفا ،وأن ينصب اإلعتراف على الوقائع التي ارتكبفا المتفم فعحً .3
ويشترط أيضا ً لصحة اإلعتراف أن يصدر عن شخص متفم ب رتكاب جريمة ما ،يمتلك
إرادة مميزة وحرة ،وأن يكون صريحا ً أب محددا ً وواضحا ً ال لبس فيه وال غموض ،وهو ما أكدته

محكمة تمييز راس الخيمة حيد قررت في حكم لفا بأنه " :من المقرر أن اإلعتراف يجب أن يكون
نصاً في اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة بحيد ال يحتمل تأوي ً
ح في مناسبة اإلتفام بمعنى
تسليم المتفم بالتفمة تسليماً غير مقيد ،وأن ال تحمل ألهاظه بما لم يقصده منفا" .4

 -1د .مدحت رمضان ،مرجع سابق ،ص ،857د .فتيحة محمد قوراري ،د .غنام محمد غنام ،8115 ،ص ،756أ.د .أبوالوفا
محمد أبوالوفا ،مرجع سابق ،ص.065
 -2أ.د .أبوالوفا محمد أبوالوفا ،مرجع سابق ،ص.065
 -3أ.د .أبوالوفا محمد أبوالوفا ،مرجع سابق ،ص.066
 -4أنظر حكم تمييز رأس الخيمة ،تاريخ  ،8101/6/88مجموعة اإلحكام رقم  ،61ص.601
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ومن المقرر أن اإلعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر االستدالل التي تملك
محكمة الموضوم كامل الحرية في تقدير صحتفا وقيمتفا في اإلثبات وإن سلطتفا مطلقة في األخذ
بأقوال المتفم في حا نهسه وفي حا غيره من المتفمين في أب دور من أدوار التحقيا وإن عدل
عنفا ما دامت قد اطمأنت إلى صدقفا ومطابقتفا للواقع .1

وتطبيقا ً لذلك قضت محكمة أبوظبي االتحادية بأنه من المقرر " ....وبالرجوم إلى معطيات
الدعوى وأدلتفا ومنفا اعترافات المتفم األول بتحقيقات النيابة بأنه تلهظ في المقطع أنت يا ......
وقام بالبصا وذلك عندما كان يتحدثون عن المنتخب ،مقرر ًا بأن الذب نشر مقطع الهيديو المسيء
المتفم  ....................من الثابت أن المتفم أدلى بفا وفقاً العترافه بتحقيقات النيابة بعد مواجفته
بفا إال أنه قرر بأنه لم يقصد سب  ....وإنما كان يرغب في سب المتفم الثاني ،إال أن نتيجة الهعل
الذب ارتكبه المتفم األول وهي اإلساءة واإليذاء لمشاعر اآلخرين واالخحل باآلداب العامة هي واحدة
وبالتالي ف ن محاولة إنكار المتفم الغرض منه درء اإلتفام عنه فمتى اتجفت إرادته إلى ذلك عد
مسئو ًال عن ذلك الهعل الذب قام بارتكابه بصرف النظر عن شخص المجني عليه هل كان هو
المقصود أو غيره فالناس أمام القانون سواء.2 ".......
ويبدو واضحا من خحل منطوق الحكم السابا أن المحكمة قد استندت في إدانة المتفم إلى
اعترافاته التي أدلى بفا خحل تحقيقات النيابة العامة ،مما يعني أن االعتراف في جريمتي السب
والقذف بوسيلة إلكترونية يعتد به ك حدى وسائل اإلثبات.

 -1أنظر حكم محكمة التمييز – دبي الطعن رقم  8118/78جزاء – جلية . 8118/7/05
 -2أنظر حكم محكمة أبوظبي اإلبتدائية رقم – 8106/6066جنح .
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المطو الثان  :الرليل ارلنبرون
أوالً :بعريف الرليل ارلنبرون

يقصد به " مكون رقمي لتقديم معلومات في أشكال متنوعة مثل :النصوص المكتوبة أو
الصور أو األصوات واألشكال والرسوم ،وذلك من أجل الربط بين الجريمة والمجرم حتى يمكن
األخذ به كدليل أمام القضاء الجزائي"  .1كما يعرف أيضا " :أب بيانات مخزنة أو منقولة بشكل
رقمي وتعد جزء ًا من قضية ما وتهيد في كشف الحقيقة"  .2مثل :الفاتف المحمول ،والمحادثات التي
تمت بين الجاني والمجني عليه ،ووسائل التواصل اإلجتماعي مثل (الواتس أب ،والتسجيحت)
وغيرها من مستخرجات الفاتف المحمول.
وبالرجوم إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ( )5لسنة  2102نجد أن المشرم
عرف المعلومات اإللكترونية بشكل يتضمن ما سبا االشارة اليه من تعريهات حيد نصت المادة
قد ّ

األولى على أن " :المعلومات اإللكترونية هي أب معلومات يمكن تخزينفا ومعالجتفا وتوليدها ونقلفا
بوسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة والصور والصوت واألرقام والحروف والرموز
واإلشارات وغيرها".
ويكتسب الدليل اإللكتروني في إثبات جريمتي السب والقذف أهمية بالغة لاسباب التالية :3
 .0أن الدليل اإللكتروني يتكون من دوائر وحقول مغناطيسية ونبضات كفروبائية غير محسوسة ال
يمكن لإلنسان العادب إدراكفا ،أو معرفة مكانفا أو شكلفا أو حجمفا كماهو الحال في األدلة
المادية المحسوسة.

 -1أ.د .أبوالوفا محمد أبوالوفا ،مرجع سابق ،ص.086
 -2د .محمود محمد محمود ،مرجع سابق ،ص.087
 -3د .محمود محمد محمود ،مرجع سابق ،ص.087
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 .2سفولة إتحف األدلة اإللكترونية أو التحعب بفا بالرغم من أنه يمكن استرجاعفا في كثير من
الحاالت.
 .3يمكن إستخراج نسخة من الدليل اإللكتروني من قسم األدلة الجنائية المختص مطابقة لاصل
ولفا نهس القيمة.

أما بالنسبة لحجية الدليل اإللكتروني ف نه يقصد بفا " قيمة ما يتمتع به الدليل اإللكتروني من
قوة استداللية على صدق نسبة الهعل اإلجرامي إلى شخص معين أو كذبه" .1
ويثور التساؤل هنا ،عن مدى حرية القاضي الجنائي في االستعانة بكافة وسائل وطرق
اإلثبات الحزمة بما في ذلك الدليل اإللكتروني لتكوين عقيدته ،وهل سلطة القاضي الجنائي في تقدير
القيمة القانونية للدليل اإللكتروني مطلقة أم مقيدة؟
الحقيقة أنه يجب التمييز هنا بين القيمة العلمية القاطعة للدليل ،وبين الظروف والمحبسات
التي تم الحصول على الدليل فيفا .فهي حين ال يتناول القاضي األمر األول ألن قيمة الدليل قيمة
علمية فنية ،ال حرية للقاضي في مناقشتفا ،أما بالنسبة لامر الثاني؛ ف نفا تدخل في حرية تقدير
القاضي؛ ففي من طبيعة عمله ،بحيد يكون من مقدوره أن ال يأخذ بفذا الدليل عندما يجد وجوده ال
يتناسب مع ظروف الواقعة ومحبستفا المعروضة أمامه .2
واألصل أن للقاضي سلطة قبول الدليل اإللكتروني إستنادا ً لمبدأ اإلقتنام القضائي الذب يتي
للقاضي أن يقبل أب دليل يقدم في الدعوى أو استبعاده إن لم يطمئن إليه ،لذا ف ن أغلب التشريعات
لم تنص بشكل خاص على قبول الدليل اإللكتروني في اإلثبات الجزائي من عدمه ،وإنما يكتهى

 -1د .محمود محمد محمود ،مرجع سابق ،ص.085
 -2د .محمود محمد محمود ،مرجع سابق ،ص.076
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ب عمال مبدأ حرية القاضي الجزائي في اإلثبات وبمبدأ اإلقتنام القضائي وهو ما يأخذ به القضاء
اإلماراتي الذب يعتد بالدليل االلكتروني كأحد وسائل اإلثبات .1

وتطبيقا ً لذلك فقد قضت المحكمة االتحادية العليا بأنه " :لما كانت العبارات المرسلة عبر
البريد اإللكتروني للمطعون ضدها الثانية ،التمثل تحسين معصية أو الحض عليفا أو الترويج لفا،
وليس فيفا إغواء على ارتكابفا ،وجاءت أقوال شفود الواقعة مجرد عبارات مرسلة ،وال تعدو أن
تكون اتفامات بمجرد االستنتاج ،واألحكام الجنائية تبنى على اليقين الجازم بوقوم الهعل ،والتبنى
على مجرد االحتمال واالستنتاج ،وإذ خلص الحكم المطعون فيه أنه لم يكن ثمة دليل ظاهر في صحة
مجرم قام المطعون ضده األول به أو حض على ارتكابه ،ورتب على
إسناد االتفام أو أنه ثمة فعل ّ
ذلك قضاءه ببراءة المتفمين ،ف نه يكون قد أصاب صحي الواقع والقانون ،ويضحي الطعن على
غير أساس" .2

المطو الثالث :شهارة الشهور

الشفادة بشكل عام هي " إخبار الشخص أمام القضاء بحا لغيره على غيره ،على أن يكون
هذا الشخص قد أدرك بحواسه الواقعة التي يشفد عليفا ،وهي عادة تكون شهوية مستمدة من الذاكرة،
واليستعان فيفا بمذكرات مكتوبة إال ب ذن المحكمة أو القاضي المنتدب حسب طبيعة الدعوى" ،3

وتعرف أيضا ً بأنفا " أقوال شخص غير متفم بعد حلهه اليمين أمام سلطة التحقيا أو المحكمة تتضمن
معلومات عن الجريمة وعن فاعلفا أو المساهمين فيفا".4
والشفادة قد تكون مباشرة كما لو سمع عبارات سب وقذف يوجففا متفم لمجني عليه أو أن
يشاهد متفم يطعن المجني عليه بسكين ،وقد تكون الشفادة غير مباشرة ،أب أن ال يشاهد الواقعة

 -1د .أبوالوفا محمد أبوالوفا ،مرجع سابق ،ص 082ومابعدها.
 -2أنظر حكم المحكمة االتحادية العليا ،نقض ،جزائي ،8100/6/08 ،مجموعة األحكام  ،8100رقم  ،78ص.706
 -3د .عبدالحميد نجاشي الزهيرب ،كتاب أحكام اإلثبات ،الطبعة الثانية ،اآلفاق المشرقة ناشرون ،2102 ،ص .050
 -4د .فتيحة محمد قوراري ،أ.د .غنام محمد غنام ،8115 ،مرجع سابق ،ص.762
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بنهسه إنما يسمع بفا من الغير وهذه األخيرة يجوز للقاضي أن يبني عليفا حكمه ،رغم أنفا أقل قيمة
من الشفادة المباشرة .1
والشفادة في المسائل الجنائية هي إحدى الوسائل التي يعول عليفا في معرفة الجاني و إثبات
الجريمة أو نهيفا  ،2حيد أن لفا قيمة كبيرة في اإلثبات الجزائي ،ألنفا ترد على وقائع مادية بحته
وأنفا الوسيلة األساسية إلثبات الوقائع .3
وتعد الشفادة في المواد الجنائية من أهم طرق اإلثبات التي يستعين بفا القاضي من أجل
الوصول إلى الحقيقة وتحقيا العدالة  ،4لذلك يجب أن يكون موضوم الشفادة واقعة قانونية معينة،
ويجب أن تكون الجريمة موضوم الشفادة متصلة بالدعوى التي يتم اإلدالء بالشفادة فيفا ،بحيد
تكون منتجة في الدعوى ،في حال ثبوتفا أو عدم ثبوتفا ،فضحً عن جواز وإمكانية ثبوتفا ابتداء،
وهو مما يترك لقاضي الموضوم إال فيما يتعلا بجواز اإلثبات بالشفادة ف نه يخضع فيه لرقابة
المحكمة االتحادية العليا أو محكمة تمييز دبي .5

وقد نصت المادة ( )11من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه " :يسمع عضو النيابة العامة
شفادة الشفود الذين يطلب الخصوم سماعفم ما لم يرى عدم الهائدة من سماعفم وله أن يسمع شفادة
من يرى لزوم سماعه من الشفود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدب إلى ثبوت الجريمة و ظروففا
وإسنادها إلى المتفم أو براءته منفا".

 -1د .أبوالوفا محمد أبوالوفا ،مرجع سابق ،ص ،062وتطبيقا ً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ ،0886/6/8
س ،62رقم ،000ص 688-682بأنه " :لما كانت الشهادة  -في األصل  -هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه
بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ،وكان البين من استعراض الحكم ألقوال الشاهد أنه لم يكن معاصرا ً لواقعة طلب
الطاعن استئجار الوحدة السكنية من جمعية  ..........وأن شهادته لم تنصب عليها بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه
بحاسه من حواسه فهي بذلك شهادة تسامعية ال تكفي بمجردها األخذ بها بإعتباراها دليل قاطع على الواقعة المراد إُثباتها".
 -2د .محمود محمد محمود ،مرجع سابق ،ص.861
 -3أ.د .أبوالوفا محمد أبوالوفا ،مرجع سابق ،ص.060
 -4د .مدحت رمضان ،مرجع سابق ،ص.866
 -5تمييز دبي ،الطعن  8118/866جلسة  ،8118/00/8مجموعة سنة  ،8118عدد  ،07ص ،0188المحكمة االتحادية
العليا ،الطعن رقم  010لسنة  87ق جلسة  ،8118/7/70المجموعة لسنة  ،8118عدد ،0ص. 666
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ويثور التساؤل هل يتم األخذ بشفادة الشفود إلثبات جريمتي السب والقذف التي تقع بالوسائل
اإللكترونية؟
الحقيقة أنه طبقا ً للقواعد العامة ف نه ال يوجد ما يمنع من األخذ بشفادة الشفود في جريمتي
السب والقذف التي تقع بالوسائل اإللكترونية شأنفا شأن غيرها من الجرائم.
لذلك ف ن تقدير أقوال الشفود من سلطة محكمة الموضوم ،لكون الشفادة مجرد حجة مقنعة
للقاضي ليس لفا صهة اإللزام ففي تخضع لتقدير القاضي ،وهو غير ملزم بتصديا شفادة الشاهد
كاملة فله أن يطرح منا ما ال يطمئن إلى صدقه ،وله أن يرفض اإلدعاء ولو أيده عدة شفود ،وله
كذلك أن يرج شفادة أخرى دون إلزام عليه ببيان أسباب ذلك  ،1وله أيضا أن يغلب شفادة شاهد
واحد على العديد من الشفود ،وقد يكتهي القاضي بالشفادة وحدها لإلثبات وقد يطلب تعزيزها بأدلة
أخرى ،وله السلطة في عدم االستجابة لطلب سمام شفود آخرين .2

وتطبيقا ً لذلك أيضا حيد " ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الهساد في االستدالل
والقصور في التسبيب ذلك أنه استند إلى شفادة المدعوة  ........... /على الرغم من أنفا ٌأقرت بأنفا
تعمل سكرتيرة لدى المجني عليفا ومن ثم ففي شفادة يغلب عليفا مظنة التفمة والمجاملة ،كما وأنفا
لم تقل إن الطاعن وجه عبارات السب للمجني عليفا كما استند إلى شفادة  .........الذب أكد أن
الفاتف الصادر منه مكالمة السب من نهس مكان تواجد الطاعن ،وهي معلومة فنية يختص بفا شركة
االتصاالت ودو ومن ثم ففي شفادة ال تستند إلى أساس فني بل تقوم على االستنتاج خاصة وأن
شريحة الرقم المبلغ عنه لم تضبط في حوزة الطاعن والذب أنكر عحقته به ،وإذ قضى الحكم
المطعون فيه ب دانته استناد ًا إلى ذلك ف نه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .3 "......

 -1تمييز دبي ،الطعن رقم  87لسنة  8116أحوال شخصية ،المجموعة  ،8116جـ  8حقوق ،العدد  02ص  ،562قاعدة
.86
 -2تمييز دبي ،الطعن رقم  070لسنة  8116أحوال شخصية ،المجموعة  ،116جـ  8حقوق ،العدد  02ص  ،0067قاعدة
.067
 -3جلسة الثالثاء الموافق  80من يونيو سنة  ،8100المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  71لسنة  8100جزائي.
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أما في مجال جرائم السب والقذف بالوسائل اإللكترونية ،فيمكن اإلستعانة بشفود من فنيين
شركة االتصاالت أو الطلب منا تزويد المحكمة بقائمة أو كشوفات تتضمن المحادثات واألرقام
والرسائل التي تمت بين المتفم والمجني.

المطو الرالع :الخلرة
قد يلزم األمر في بعض األحيان اإلستعانة بخبير إلثبات واقعة معينة أو نهيفا ،كالطبيب مثح
أو خبير األسلحة أو خبير المواد الكيماوية وبطبيعة الحال خبير في تقنية المعلومات والوسائل
اإللكترونية إذا كانت الجريمة تتعلا بتقنية المعلومات كما هو الحال في جريمتي السب والقذف
موضوم الدراسة.
وهو ما نص عليه المشرم في قانون اإلجراءات الجزائية االماراتي في المادة ( )93التي

نصت على أنه " :إذا اقتضى التحقيا االستعانة بطبيب أو غيرة من الخبراء إلثبات حالة من الحاالت
كان لعضو النيابة العامة أن يصدر أمر ًا بندبه ليقدم تقرير ًا عن المفمة التي يكلف بفا .ولعضو النيابة
العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مفمته ويجوز للخبير أن يؤدب مفمته بغير حضور الخصوم".
وبشكل عام يقصد بالخبرة إبداء رأب فني من خبير متخصص فنيا ً في واقعة مرتبطة
بالدعوى الجزائية ،وذلك للكشف والتحقا من بعض الدالئل او األدلة أو تحديد مدلولفا باالستعانة
بالمعلومات العلمية .1

أما من الناحية التقنية فيمكن تعريف الخبرة بأنفا " :إبداء الرأب الهني من أحد المتخصصين
فنياً في شأن واقعة ذات أهمية في دعوى متعلقة ب حدى الجرائم اإللكترونية" .2

 -1أ.د .أبوالوفا محمد أبوالوفا ،مرجع سابق ،ص ،026كما يمكن تعريف الخبرة بأنها " :إجراء يتعلق بموضوع يتطلب إلمام
بمعلومات فنية إلمكان استخالص الدليل ،.أو هي " :إبداء رأي فني في مسألة يتعذر على القاضي أن يصل إلى رأي فيها
دون االستعانة بمن له دراية خاصة بأحد العلوم أو الفنون ،متى كانت هذه المسلة منتجة في الدعوى" – انظر د .محمود
محمد محمود ،مرجع سابق ،ص 867ومابعدها.
 -2د .محمود محمد محمود ،مرجع سابق ،ص.866
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و يقصد بالخبير أيضا ً – في جريمة السب و القذف – أنه " :ذلك الشخص صاحب الخبرة
والدراية الهنية بنظم المعلومات واإلتصاالت ،والذب تكون لديه معلومات أساسية وجوهرية أو هامة
الزمة للولوج في نظام المعالجة اآللية للمعطيات أو للبيانات" .1
فالخبرة على هذا النحو تعد نوعا ً من أنوام الشفادة ،إال أنفا تختلف عنفا بعدة أمور ،أهمفا
أن الخبير يدخل في الدعوى بمعلومات فنية بشأن واقعة ما ،بينما ينحصر دور الشاهد في اإلدالء
بأقوال عما شاهده أو سمعه أو أدركه بوجه عام ،ففو مقيد بوقائع الجريمة على عكس عمل الخبير
الذب يتطلب منه االجتفاد بحكم معرفته وخبرته للوصول إلى رأب فني متعلا بالقضية .2
ومن ناحية أخرى يكون القاضي حر في انتداب الخبير الذب يراه مناسبا ً ألداء المأمورية
التي يندب لفا ،أما الشاهد فيتم استدعائه النه هو الذب شاهد الواقعة ،فح يجوز للقاضي أختيار الشاهد
من تلقاء نهسه.

أهمية الخلرة
وتكمن أهمية الخبرة في أنفا تقدم مساعدة ثمينة للقضاء وللسلطات المختصة بالدعوى
الجنائية ،وبدونفا يتعذر الوصول إلى الحقيقة بشأن المسائل الهنية التي تحتاج إلى خبير مختص،
خصوصا ً تلك التي من شأنفا أن تكشف جوانب الحقيقة المبنية على الحقائا العلمية والهنية.
فالعنصر المميز للخبرة عن غيرها من إجراءات اإلثبات هو علم ودراية الخبير وإلمامه
بفذا الهن وقدرته على التوصل للحقيقة من خحل كشف الدالئل أو األدلة وتقديمفا للعدالة .3
وتلعب الخبرة دورا كبيرا ً جدا ً ال يمكن تجاهله أو االستغناء عنه في جرائم تقنية المعلومات،
ومنفا جريمتي السب والقذف موضوم هذه الدراسة وذلك النفا تتم باستخدام وسائل تقنية ،يتطلب

 -1د .محمود محمد محمود ،مرجع سابق ،ص.866
 -2المستشار .د .خالد حامد مصطفى ،مرجع سابق ،ص.615
 -3د .محمود محمد محمود ،مرجع سابق ،ص.866
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معرفة طريقة عملفا وسبر أغوارها الى درجة من الخبرة الهنية والتقنية ال تتوفر لدى األشخاص
العاديين ،األمر الذب يجعل من الضرورة بمكان للقاضي أن يستعين بالخبراء في مثل هذه الجريمة
ليبني عليفا قراره.
ولكن هل يعتبر األخذ رأب الخبير إلثبات جريمتي السب والقذف التي تقع بالوسائل
اإللكترونية أمرا ً إجباريا ً للقاضي أم يترك لتقديره؟
الحق يقة أنه من الوجفة القانونية يبقى القاضي هو الخبير األعلى في الدعوى وال يعد رأب
الخبير سوى رأب استشارب يتم االستعانه به في دعوى معينة ،ومن ثم للقاضي سلطة تقديرية في
وزن قيمة الخبرة  .1واألصل أن القاضي يملك الحرية في إختيار الخبراء ويمكن له أن يعين خبير
آخر أن لم يقتنع برأب الخبير األول وله القرار في اإلقتنام برأب الخبراء من عدمه ،في حال كان
األمر من الوضوح بحيد يتمكن القاضي من إتخاذ قراره وبناء قناعته .2

وتطبيقا ً لذلك قررت المحكمة االتحادية العليا على أنه " :للمحكمة سلطة تقديرية في األخذ
برأب الخبير الذب تم استدعاءه من قبل المحكمة أب أن سلطة المحكمة مطلقة وغير مقيدة ،فلفا أن
تأخذ برأب هذا الخبير أو ال تأخذ برأيه ألن المشرم هو من منحفا هذه السلطة التقديرية بحسب ما
تراه مقنعاً وتبني عليفا حكمفا" .3
ولكن قد يختلف األمر في بعض األحوال حيد يتعين على القاضي اإلستعانة بالخبراء حين
يكون األمر بحاجة إلى رأب فني ال يمكن بدونه استظفار الحقيقة أو الوصول الى القرار بسفولة
ويسر ،كما هو الحال في جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية .4

 -1د .فتيحة محمد قوراري ،أ.د .غنام محمد غنام ،8115 ،مرجع سابق ،ص.786
 -2المستشار .د .خالد حامد مصطفى ،مرجع سابق ،ص.616
 -3أنظر الطعن رقم  ،71لسنة  ،8100تمت اإلشارة إليه سابقاً " .كان الثابت من جميع األدلة التي اعتمدتها محكمة الموضوع
أنها مجرد أقوال سماعية تقوم على اإلستنتاج دون أن تكون مدعمة بأي دليل فني خاصة وأن شريحة التلفون المقول بأن
السباب حصل منه لم يتم ضبطها ولم تكن ثمة أدلة فنية من قبل الجهات المعنية باألمر كهيئة االتصاالت أو دو وقد أنكر
الطاعن اإلتهام المنسوب إليه وأن وجود الخالفات بين الطرفين يورث في األوراق الكيد في اإلتهام".
 -4أ.د .أبوالوفا محمد أبوالوفا ،مرجع سابق ،ص.028
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وتطبيقا ً لذلك قضت المحكمة االتحادية العليا بأنه " :إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند
في قضائه ببراءة المطعون ضده األول إلى ما ثبت للمحكمة التي أصدرته بعد إطالعفا على العحمتين
التجارتين :األصلية والمقلدة من عدم وجود تشابه بينفما دون اإلستعانة بأهل الخبرة الهنية
المتخصصة في هذا الشأن فأنه يكون مشوب بالقصور المبطل الموجب للنقض" .1
ونخلص مما سبا بيانه أن تقرير الخبير يخضع في نفاية األمر لتقدير محكمة الموضوم
صاحبة السلطة التامة في ففم واقع الدعوى وتقدير األدلة فيفا و منفا تقارير الخبرة وال معقب عليفا
في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبفا إن تبين الحقيقة التي اقتنعت بفا .2

 -1حكم المحكمة االتحادية العليا ،نقض جزائي ،8112/6/6 ،مجموعة األحكام رقم ،08ص.57
 -2أنظرالمحكمة االتحادية العليا – األحكام الجزائية – الطعن رقم 68 :لسنة 8100 :قضائية بتاريخ  .8100-5-80نقالً عن
المستشار د .خالد حامد مصطفى ،مرجع سابق ،ص.616
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الخابمة
في ختام هذا الدراسة وبعد أن تم البحد في تعريف جريمتي السب والقذف بالوسائل
اإللكترونية وتوضي أركانفا وصورها من خحل النصوص القانونية ذات العحقة وتبيان عقوباتفا
األصلية منفا والتبعية ،وبعد التطرق إلجراءاتفا سواء من ناحية تطلب الشكوى فيفا واإلختصاص
القضائي بنظرها ووسائل إثباتفا .فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ومن
أهمفا ما يلي :

أوالً :النبا ج
 .0أن جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية انتشرت بصورة كبيرة نظرا ً لتطور وشيوم
وسفولة إستخدام وسائل اإلتصال الحديثة.
 .2أن ما يميز جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية عن جريمتي السب والقذف التقليدية
هو إرتكابفا بوسيلة إلكترونية .االمر الذب يؤدب إلى صعوبات جمة في تحقيقفا وإثباتفا ،نظرا ً
لسفولة إتحف أدلتفا من قبل الجناة الهاعلين لفا ،باإلضافة إلى الحاجة لخبرة فنية متخصصة
للتعامل مع أدلتفا.
 .3تتسم جريمة السب و القذف بالوسائل اإللكترونية بأنفا تتخطى كافة الحدود الجغرافية بسفولة
ويسر.
 .1أن جريمتي السب والقذف بالوسائل الكترونية تقع من خحل نشر أو إرسال كتابات أو صور
أو أب تعبير يشكل مساسا ً بالشرف أو االعتبار من قبل شخص معين أو من خحل إعادة نشر
ذلك من قبل الغير.
 .5أن هنالك تباين في األحكام القضائية المتعلقة بالشكوى والتنازل عنفا بالنسبة لجريمتي السب
والقذف بالوسائل اإللكترونية فقد تقرر في بعض األحكام بعدم جواز تطبيا إعمال أحكام
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الشكوى الواردة في قانون اإلجراءات الجزائية على الجريمة موضوم الدراسة في حين تقرر
في أحكام أخرى بوجود إعمالفا.
 .3إن جريمة السب و القذف بالوسائل اإللكترونية على درجة عالية من الخطورة نظرا ً لسفولة
وسرعة انتشارها وتجاوزها للحدود األمر الذب يلحا أضرارا ً بالغة بالمجني عليه فيفا يصعب
تداركفا.

ثانيا :البوصيات
 .0تعديل عقوبة الحبس الواردة بنص المادة ( )21من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
محل الدراسة وذلك برفع حدها األدنى لتكون أكثر ردعاً ،لما قد ينجم عن هذه الجريمة من
أضرار مادية ومعنوية خطيرة.
 .2تعديل المادة ( )21من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات محل الدراسة وذلك بتشديد
عقوبة الغرامة لتصل إلى حدها األعلى ،بحيد تتناسب مع جسامة األضرار المادية والمعنوية
الناجمة جراء جريمتي السب والقذف بالوسائل اإللكترونية.
 .3إدراج نص في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يبين بوضوح إن كانت الدعوى الجزائية
في جريمتي السب والقذف تتطلب الشكوى أو يجوز التنازل عنفا من عدمه.
 .1ضرورة العمل على تدريب وتأهيل العاملين في القضاء مجال نظم تقنية المعلومات واإلتصال
الحديثة ،وذلك لتمكينفم من القدرة على التعامل ،وففم هذا النوم من الجرائم بصورة تساعدهم
في اداء أعمالفم القضائية.
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ص.011
 .39د.محمد محمد مصباح القاضي ،القانون الجزائي النظرية العامة للعقوبة والتدبير االحترازب،
منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى.2103 ،
 .11د .محمود محمد محمود جابر ،األحكام اإلجرائية للجرائم الناشئة عن إستخدام الفواتف النقالة-
جرائم نظم اإلتصاالت والمعلومات -الكتاب الثاني ،المكتب الجامعي الحديد.2101 ،
 .10د .محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،دار النفضة العربية.0971 ،
 .12د .محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،دار النفضة العربية.0992 ،
 .13د .مدحت رمضان ،الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية االتحادب ،جامعة اإلمارات،
.0991
 .11د .مصطهى طاهر ،المعاملة الجنائية لمتعاطي المخدرات بين العقاب والعحج ،دراسة مقارنة،
مركز البحود والدراسات األمنية ،القيادة العامة لشرطة أبوظبي.2119 ،
 .15د .مصطهى محمد موسى ،إعادة تأهيل نزالء المؤسسات العقابية في القضايا الجنائية
واإلرهابية ،دار الكتب القانونية ،سنة النشر .2117
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 .13د .ممدوح خليل البحر ،الجرائم الواقعة على األشخاص في قانون العقوبات اإلماراتي االتحادب،
مكتبة الجامعة ،الطبعة االولى ،الشارقة.2119 ،
 .17د .مؤيد محمد علي القضاة ،شرح قانون العقوبات االتحادب االماراتي القسم العام الكتاب الثاني
الجزاء الجنائي (العقوبة والتدابير الجنائية) ،الطبعة االولى.2101 ،

نب مبخصصة:
 .0أشرف فتحي الراعي ،جرائم الصحافة والنشر "الذم والقدح" ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
الطبعة األولى0130 ،هـ 2101 -م.
 .2القاضي سالم روضات الموسوب ،جرائم السب والقذف عبر القنوات الهضائية دراسة مقارنة
معززة بتطبيقات قضائية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى.2102 ،
 .3د .عبدالرزاق الموافي عبداللطيف ،شرح قانون مكافحة جريمة تقنية المعلومات لدولة اإلماراتي
العربية المتحدة ،معفد دبي القضائي0137 ،هـ 2103 -م.
 .1المستشار عدلي خليل ،القذف والسب وتحريك الدعوى الجنائية عنفما ،دار الكتب القانونية،
.0991

الرسا ل ال امعية:
 .0صغير يوسف ،الجريمة المرتكبة عبر اإلنترنت – مذكرة نيل شفادة الماجستير في القانون ،جامعة
مولود معمرب.2103 ،
 .2د.محمد محي الدين عوض ،العحنية في قانون العقوبات –دراسة مقارنه ،-رسالة دكتوراة ،مطبعة
النصر.0955 ،

مقاالت قانونية:
 .0د .محمد حميد مضحي المزمومي ،جريمة التشفير عبر وسائل تقنية المعلومات وفقا ً لنظام
مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودب دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة ،مجلة الشريعة والقانون،
السنة التاسعة والعشرون – العدد الرابع والستون – محرم 0137هـ  -أكتوبر  ،2105كلية
القانون ،مجلس النشر العلمي.
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مواقع إلنبرونية:
 .0موقع محاموا اإلمارات.

األحنا القضا ية:
 .0مجموعة أحكام المحكمة االتحادية العليا.
 .2مجموعة أحكام محكمة تمييز دبي.
 .3مجموعة أحكام محكمة تمييز رأس الخيمة.
 .1مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية.
 .5مجموعة القواعد القانونية ألحكام محكمة النقض المصرية.

القوانين:
 .0دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة الصادر عام .0970
 .2قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )35لسنة  0992وتعديحته.
 .3قانون اإلثبات في المعامحت المدنية والتجارية االتحادب رقم ( )01لسنة .0992
 .1قانون العقوبات االتحادب رقم ( )3لعام  0917وتعديحته لسنة .2103
 .5قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ( )5لسنة .2102
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